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高嶋 宏文， 岡田 裕之， 女川 博義
Electron emission characteristics of three terminal vacuum microelectronic 
devices using sidewall formation process 
Hirofumi Takashima， Hiroyuki Okada and Hiroyoshi Onnagawa 
側壁形成工程を用いた微細形状真空三端子デバイスの電子放出特性について検討した。 サイドウオール構
造を形成し， その上に電極層を蒸着することでエミッタ， ゲートの1000Ä微小ギャップを形成する。 そして
対向アノードを設けた表面伝導型電子エミッタ構造のデバイスである。 ファウラーノルドハイム型の電子放







近横型構造を 有 す る表 面伝導型電 子 エ ミ ッ タ
(SCE) デバイスによる低駆動電圧動作が報告され




2 . 実 験
作製したデバイス構造を図1に示す。熱酸化された
Si基板上 に， 下層レジスト(PR: OFPR船o(東京応
化))を40∞Aスピンコートし. 2印℃でハードベーク
を行う。その後， モリブデン (Mo) を10∞Ä. ポリ
メタクリル酸メタクリレート(PMMA)をω∞A形















































O. 企， ムは各々エミッタ電流Ie(ア ノード電圧V
a=160V). アノード電流Ia(Va=160V). Ie (Va= 
200V). Ia (Va=200V) である。 ア ノード電流の
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Gas Permeation through Glassy Polymer Membranes 
with High Glass Transition Temperature 
Hidehiro Kumazawa and Tatsumi Yamamoto 
Department of Chemical Process Engineering, Toyama University, Toyama 930-8555, Japan 
and 
Seong-Y oul Bae 
Department of Chemical Engineering, Hanyang University, Ansan, Kyonggi-do 425-791, Korea 
The sorption equilibria and permeation rates for carbon dioxide in such glassy polymer 
memrbanes with high glass-transition temperature as polyimide, polyetherimide, polysulfone and 
polyethersulfone membranes, were measured. The sorption isotherms for these systems can be 
described well in terms of the dual-mode sorption model, whereas the pressure dependences of 
the mean permeability coefficients are simulated better by a modified dual-mode mobility model 
than the conventional dual-mode mobility model in which the Henry's law and Langmuir popula­
tions execute four kinds of diffusive movements. 
Keywords: Gas permeability, Gas sorption equilibrium, Glassy polymer, Polyimide, 
Polysulfone, Polyethersulfone, Polyetherimide, Dual-mode sorption model, 
Dual-mode mobility model 
1. Introduction 
The sorption of gases and vapors in glassy 
polymers is generally more complex than in 
rubbery polymers. The sorption equilibria of 
gases in glassy polymers have been measured 
for many gas - glassy polymer systems, and 
have been described well in terms of a so­
called dual-mode sorption model. In the 
dual-mode sorption model, sorbed molecules 
are retained in the polymer in two distinct 
ways, i.e. ,  via Henry's law dissolution and 
Langmuir-type adsorption. Currently, it is 
no exaggeration to say that this dual-mode 
concept at sorption equilibrium has been well 
established. Two sorbed populations, which 
are termed Henry's law and Langmuir popu-
lations, respectively, can execute diffusive 
movements with different mobilities, while 
being at local equilibrium with each other. 
This parallel approach called dual-mode mo­
bility model, has not been tested in many gas 
- glassy polymer systems, as opposed to the 
dual-mode sorption model, and the applicabil­
ity of this model has not been confirmed yet. 
Besides, the two kinds of population should 
principally undergo movements with the two 
respective modes, but possibly execute jumps 
between the two modes. Basically, four kinds 
of diffusion step are possible. The transport 
model based on such a concept is called 
modified dual-mode mobility model. 
However, the applicability of this modified 
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model has never been examined satisfactorily. 
By considering such a present situation, ex­
isting data on sorption equilibria and per­
meation rates for carbon dioxide in such 
glassy polymer membranes with high glass­
transition temperature as polyimide (PI) [1] , 
polysulfone (PSF) [2] , polyethersulfone 
(PES) [3] and polyetherimide (PEl) [ 4] mem­
branes, were reexamined to discuss the 
mechnism of diffusion of a gas in glassy 
polymer membranes. In conjunction with the 
measured sorption equilibria, a gas diffusion 
mechanism was discussed by comparing it 
with the model; conventional and modified 
dual-mode mobility model. 
2. Theoretical Background 
The sorption of a gas in glassy polymers 
has been found to be described well by a so­
called dual-mode sorption model [5] : 
(1) 
This formula suggests that two different 
modes of sorbed molecules, i.e. , Henry's law 
dissolution mode (D) and Langmuir adsorp­
tion mode (H) should hypothetically exist. 
By assuming that the two sorbed popula­
tions can execute diffusive movements with 
different mobilities while being at local equi­
librium with each other, a dual-mode mobility 
model by gradients of concentration was pro­
posed as follows [6] : 
J = -D acv -D acn 5 D ax H ax (2) 
On the basis of this dual-mode model, the 
mean permeability coefficient, defined by 
(3) 
1s giVen as 
(4) 
The above dual-mode mobility model, how­
ever, does not incorporate possible diffusive 
movements from Henry's law mode to 
Langmuir mode (D--+H) and the reverse (H 
-D). Considering these two movements [7] , 
the total diffusion flux should include four 
modes of diffusion, i.e. , D-D, D-H, H-D 
and H--+H, and the following modified dual­
mode mobility model expression for the mean 
permeability coefficient, can be drived [8] : 
+ c'#CDnn+Dnn)-knDvn (1 + bp,) (1 + bp2) (5) 
When the diffusive movement from Henry's 
law mode to Langmuir mode is neglected, 
that is, DoH is taken to be zero, Eq.(5) re­
duces to 
(6) 
This agrees with Eq. (3), if (DHH+Dao) 1s set 
equal to DH. 
3. Discussion 
3.1 Sorption equilibria 
Homogeneous dense membranes of 
polyimide (PI, Upilex R, Tg=285 OC, Ube 
Industries, Japan), polysulfone (PSF, 
Trayslon-PS, Tg=190 "C , Toray, Japan), 
polyethersulfone (PES, TALPA 1000, Tg=225 
"C , Mitsui Chemicals, Japan) and 
polyetherimide (PEl, FS-1400, Tg=216 "C , 
Sumitomo Bakelite, Japan) were examined as 
the glassy polymer membrane with high 
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Fig. 1 Sorption isotherms for C02 and CH. in PSF 
membrane at different temperatures. 
Table 1 Dual-mode sorption parameters for C02 in 
different membranes 
Temp. ko b c u 
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6.27 3.34 
glass-transition temperature (Tg) to discuss 
the mechnism of diffusion of a gas in glassy 
polymer membranes. 
Typical examples of measured sorption iso­
therms are shown in Figure 1, which repre­
sents the sorption isotherms for COz and C 
H. in PSF membranes [2] . Each isotherm 
exibits a similar downward concave pattern, 
characteristic of glassy polymers. The sorp­
tion behavior can be simulated by the dual­
mode sorption model, via Eq. (1). The values 
of the dual-mode sorption parameters in 
Eq. (1) were estimated by using the 
Marquardt method [9] , and for COz they are 
listed in Table 1. The solid curves in Figure 
1 represent the sorption isotherms calculated 
using Eq. (1) with these estimates. Sorption 
isotherms for CO a, Oz and N z in PES and 
PEl membranes [3, 4] and for COz in PI 
membrane [1] at various temperatures also 
exhibit similar non-linear patterns simulated 
well by the dual-mode sorption model. In 
Table 1, the values of the dual-mode sorption 
parameters for COz in PI, PES and PEl 
membranes [1, 3, 4] are also listed. 
3.2 Permeabilities 
The experimental results of mean perme­
ability coefficients for C02 , Oz and Nz in PEl 
membranes [4] and for COz in PI membranes 
[1] are shown as a function of upstream gas 
pressure in Figures 2 and 3 , respectively. 
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Mean permeability coefficients for C02, 0 2 
and N 2 in PEI membrane at 25 'C (filled 
sr,mbols), 30'C(open symbols) and 40'C(half­
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Fig. 3 Mean permeabilyty coefficients for COa in 
PI membrame as a function of upstream 
pressure at different temperatures. 
each temperature exhibited pressure depend­
ence, characteristic of glassy polymer mem­
branes, whereas those to Oa and N z were 
almost independent of gas pressure. The 
permeability coefficients for COa and CH4 in 
PSF [2] and for COa in PES [3] exhibited 
also similar pressure dependence. Then, it 
was checked whether the dual-mode mobility 
model is applicable or not to the observed 
pressure dependences of the mean permeabil-
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Fig. 4 Test of dual-mode mobility model and com­
parison with a mondified dual-mode mobil­
ity model for permebilities of PEl to CO a. 
Table 2 Diffusion parameters for CO a in different 
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The mean permeability coefficient data for 
GOa in PEl membrane at 25, 30 and 40"C [4] 
were plotted on the basis of Eq. ( 4) in Figure 
4 .  The plots do not conform to Eq. (4), i.e. ,  
conventional dual-mode mobility model as de­
picted by broken lines. The solid curves rep­
resent the calculated relations using Eq.(5) 
with the estimates of Doo, DoH and (D"" + 
DHo) listed in Table 2 .  Figure 5 shows the 
pressure dependence of the mean permeability 
coefficients of the same system at 35"C,  which 
was calculated from the permeability data 
measured by Barbari [10] . The solid curve 
also represents the corresponding relation-
2.0 
1.8 
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Test of dual-mode mobility model and com­
parison with a modified dual-mode mobility 
model for permeabilities of PEl to C02 at 
35'C, measured by Barbari ( 10) . 
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ship calculated by Eq.(5) with the estimates 
listed in Table 2 . 
Similarly, the mean permeability data for C 
Oz in PI [1] and PES [3] and for COz and C 
H4 in PSF [2] at different temperatures were 
plotted on the basis of Eq.(4). The plots are 
not also on the straight lines at all. The de­
viation from the straight line becomes espe­
cially large at higher applied gas pressure. 
Figure 6 demonstrates a typical example of 
these plots. Figure 7 illustrates the mean 
permeability coefficients for COz in PSF 
membranes at 35 t plotted against the term 
1/(l + bpz), which were taken from Erb and 
Paul [11] . The solid curves in Figures 6 and 
7 represent the corresponding relations cal-
5o�--L--Q�0�4��--�Q�08��--�0�.12��--�QI6 
b/(l+bp1HI+bpal, otm·• 
Fig. 6 Test of dual-mode mobility model and com­
parison with a modified dual-mode mobility 
model for permeabilities of PI to COz. 
8 ,--,---,--.---.--.--�--.--.---r--, 
!l C02·PSF 
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Fig. 7 Test of dual-mode mobility model and com­
parison with a modified dual-mode mobility 
model for permeabilities of PSF to COz at 
35"C, measured by Erb and Paul ( 1 1 ) .  
culated by Eq.(5) with the estimates listed in 
Table 2 .  
From the comparison of the present perme­
ability data with Eq. (5), the plausible values 
of diffusivities Doo, DoH and (DHH + DHo) 
were evaluated, because DHH cannot be distin­
guished from DHo using Eq.(5). As depicted 
as the solid curves in Figure 4 through 7, at 
every temperature, they are found to be in 
reasonable agreement with experimental 
points over the whole range of applied gas 
pressures for the five systems. Of course, it 
should be kept in mind that the good data -
theory fits based on Eq. (5) are at least par­
tially due to the fact that Eq. (5) has one 
more parameter than the conventional dual­
mode mobility model. 
3.3 Deviation from the conventional dual­
mode mobi I ity model 
When the temperature for permeation runs 
is much lower than the glass-transition tem­
perature (T g) of the polymer, that is, T g of 
the polymer is very high as compared to the 
experimental temperature, the pressure de­
pendence of the mean permeability coefficient 
to COz is apt to deviate from the prediction 
by the conventional dual-mode mobility 
model, and to be predicted by the modified 
dual-mode mobility model. This has been 
confirmed in the systems of CO2 - PI 
(Tg=285°C), COz, CH4-PSF (Tg=19(VC), COz­
PES (T g =225 OC) and COz -PEl (T g =216 t) 
[1-4] . 
On the other hand, when the experimental 
temperature is not so much lower than T g of 
the polymer, also, the pressure dependence of 
the mean permeability coefficient tends to de­
viate from the prediction by the conventional 
dual-mode mobility model, and to obey a 
dual-mode mobility model with concentration­
dependent diffusivities proposed by Zhou and 
Stern [12] . The pressure dependence of 
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diffusivities of Henry's law and Langmuir 
populations can be regarded as the result of 
the plasticization action of sorbed C02 to the 
polymer. 
Compared to the dual-mode sorption model 
wherein all of the sorption parameters are 
assumed to be constant irrespective of the 
amount of sorbed species, an extended dual­
mode sorption model has independently been 
proposed by Kamiya et al. [13] that both 
Henry's law and Langmuir capacity constants 
are affected by the concentration of sorbed 
species of the plasticization ability to the 
polymer. Afterwards, Mi et al. [14] derived 
a new relation to express the sorption Iso­
therm of plasticizing penetrants, which has 
only one adjustable parameter: 
C=SopX 
(A { Tg(C) [T/C)- Tg(O)J[Tg(O)- T] }) exp (Tg.(0))2 
(7) 
where Tg(O) and Tg(C) refer to the glass 
transition temperatures of the polymer con­
taining a dissolved penetrant at concentration 
0 and C, respectively. Their sorption iso­
therm can simulate an inflection point at a 
high prenetrant pressure as the extended 
dual-mode sorption model [13] does. 
Thus far, the deviations from the conven­
tional dual-mode sorption and mobility mod­
els have separately been studied theoretically 
and experimentally. However, simultaneous 
deviation from both models was observed in 
cases of C02 in poly-4-methyl-1-penetene 
membrane at 20'C [15] and in polystyrene 
membrane at 60'C and 70'C [16] and in cellu­
lose triacetate membrane at 50'C and 60 'C 
[17] . The plasticization effect of sorbed 
C02 on both the sorption and diffusion proc­
esses tends to be brought about in glassy 
polymer membranes near the glass transition 
temperature. Recently, this behavior was 
simulated based on the concept that only one 
population of sorbed gas molecules is present 
[18] . Actually, a sorption theory of Mi et al. 
[14] which tacitly has a premise that only 
one population of sorbed gas molecules ex­
ists, was combined with a gas-polymer­
matrix model proposed by Raucher and 
Sefcik [19] based on the same premise: 
D = D0 exp(,BC) (8) 
According to such a combined model, the 
mean permeability coefficient can be derived 
as follows: 
It should be noted that only two parameters 
(A and f3 ) to be adjusted are contained, if 
Eq. (9) is combined with Eq. (7). 
4. Conclusion 
The sorption isotherm of gases m glassy 
polymers with high glass-transition tempera­
ture can be described well by the dual-mode 
sorption model. The pressure dependences of 
the mean permeability coefficients to C02 in 
glassy polymer membranes with high T g are 
simulated better by the modified dual-mode 
mobility model than the conventional duel­
mode mobility model in which the Henry's 
law and Langmuir populations execute four 
kinds of diffusive movements. 
Nomenclature 
A = parameter involved in Eq. (7), K-1 
b = Langmuir affinity constant, Pa -1 
C = total sorbed concentration, m3 (STP)/nf 
Co = concentration of Henry's law population, 
nf(STP)/m3 
= concentration of Langmuir population, 
- 8 -
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m3 (STP)/m3 
CH' Langmuir capacity constant, m3(STP)/m3 
D = diffusion coefficient in polymer membrane, 
m2/s 
J = permeation flux, m3 (STP)/(m2s) 
ko = Henry's law constant, m3 (STP)/(m3 Pa) 
L = thickness of membrane, m or p. m 
P mean permeability coefficient, 
m3 (STP)m/(m2sPa) 
p = pressure, Pa or MPa 
So = solubility coefficient at the limit of p-0, 
m3 (STP)/(m3Pa) 
T g glass transition temperature, K or 'C 
x = position coordinate in the net flux direction, 
m 
f3 = dissolved gas - polymer interaction parameter 
appearing in Eq. (8), m3/m3(STP) 
Subscripts 
D = Henry's law mode 
DD within Henry's law mode 
DH = from Henry's law mode to Langmuir mode 
H Langmuir mode 
HD from Langmuir mode to Henry's law mode 
HH within Langmuir mode 
s = steady-sate 
1 downstream surface 
2 upstream surface 
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Ionized Plasma: Ambipolar Magnetic 
Diffusion and Shock Structure. 1. v. 
Sokolov， J. 1. Sakai: Plasma Phys. Rep. 
26(6): 439-501 (2000) 
21. Magnetic Field Generation and its 
Nonlinear Evolution of the Weibel 
Instability. H. Mae， Y. Kazimura， S.V. 
Bulanov， J. 1. Sakai: Prog. Theor. Phys. 
Suppl. 138: 720-721 (2000) 
22. General Relativistic Simulations of Early 
Jet Formation in a Rapidly Rotating 
Black Hole Magnetosphere. S. Koide， D. 
L. Meier， K. Shibata， T. Kudoh: 
Astrophys. J. 536: 668・674 (2000) 
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1 .  General Relativistic Simulations of Jet 
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2. Long Term Characteristics of Repetitively 
Operated High-Current Pulsed Discharge 
Gap Switches. K. Masugata， N. 
Nakayama， K. Takao， K. Yatsui: 
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Energy of Ar Ion to Substrates in Fe 
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Proceedings of 13th Int'l Conf. on High 
Power Particle Beams: PA-066 (2000) 
4 .  Measurement of Multiply Ionized Ions 
Produced in Plasma Focus Device. K. 
Takao， Y. Doi， S. Hirata， M. Shiotani， 1. 
Kitamura， T. Takahashi， K. Masugata: 
Proceedings of 13th Int'l Conf. on High 
Power Particle Beams: PA-095 (2000) 
5. Generation of High Current Pulsed Heavy 
Ion Beams Using A Bi-directional Pulse. 
K. Masugata， K. Kinbara， T. Atsumura， 
Y. Kawahara， K. Takao: Proceedings of 
13th Int'l Conf. on High Power Particle 
Beams: PB-004 (2000) 
6. Propagation of Intense Pulsed Proton 
Beam through Z-Discharged Overlapping 
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Masugata， K. Yatsui: Proceedings of 13th 
Int'l Conf. on High Power Particle 
Beams: PB-019 (2000) 
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K. Yatsui: Proceedings of 13th Int'l Conf. 
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Disk Around a Schwarzschild Black Hole. 
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Highly Energetic Physical Processes and 
Mechanisms for Emission from 
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Dissipation in Collision-less Force-free 
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Accelerated m Three-Component 
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International Conference on Magnetic 
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6 . Oscillation, shock and fine structures of 
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7 .  Magnetic Field Energy Dissipation driven 
by Relativistic Flows m Force-Free 
Collisionless Pair Plasmas. T. Haruki, J. 
I. Sakai: The International Conference on 
Magnetic Reconnection, Tokyo Japan, 
Mar. ( 2000) 
8 . Simulation of Collision between Shock 
Waves and a Magnetic Flux Tube. J. I. 
Sakai: 20th International Summer 
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1 . 空間 回路網法の弾性波動場への応用 . 加川 幸雄，
吉田則信， 土屋隆生， 佐藤雅 弘: 等価回路網法
入門 (森北出版， 東京) 1 1 1 - 142 ( 2000 ) 
New Mexico U .S.A， Sep. ( 2000 ) 
9 .  Magnetic field generation and subsequent 
field dissipation with plasma heating in 
relativistic streaming plasmas. Jun-ichi 
Sakai， T. Nakayama， T. Haruki， S. 
Bulanov : The First S-Ramp International 
Conference， Sapporo Japan ，  Oct . ( 2000 ) 
10 . Magnetic field energy dissipation driven 
by relativistic plasma flow. T. Haruki， J .  
1. Sakai : The First S-Ramp International 
Conference，  Sapporo Japan ，  Oct . ( 2000 ) 
1 1 .  Simulation of dynamics of current sheet 
原著論文
1 .  A Reduced 
Eight Two-Step 
Haga， and T.  
Microw. Antennas Propag . ，  
460 ( 1999 ) 
2 . 濃霧環境下 に お け る視覚特性 に 関 す る 研 究 . 高
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A: 1203-1208 ( 1999 ) 
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入部康敬 ， 鈴木正康 : 電気学会論文誌E 1 19-E : 
593-597 ( 1999 ) 
4 . 凹面円筒波源 を 持つ直線集束 ビ ー ム 超音波顕微
鏡のFD-TD法 に よ る非定常解析. 佐藤雅弘， 西
塚典 生 : シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 19 ( 1 ) : 50-57 
( 2000 ) 
5 . 弾性波のFD-TD法解析 に お け る 自 由 境 界条件
の設定 に ついて . 佐藤雅弘， 西塚典生 : シ ミ ュ
レ ー シ ョ ン 19 ( 2 ) : 55-61 ( 2000 ) 
円筒波源直線集束 ビ ー ム 超音波顕微鏡の実用 サ
イ ズ に お け る FD-TD法解析. 佐藤雅弘， 西塚典
生 : 電子情報通信学会論文誌A J83-A: 928-
931 ( 2000 ) 
7 . 白黒静止画像 に お け る 画質主導型JPEG符号化
方式. 堀田， 吉岡 ， 村井 : 電子情報通信学会論
文誌 B J82品 : 121- 127 ( 2000 ) 
8 . 水滴の帯電現象 を 利用 し た 地上電界計測装置の
開発. 升方， 北村， 関谷， 村井， 池 田 ， 板本，
酒井 : 電 気 学 会 論 文 誌 B 120・B : 879-884 
Coupler Using 
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plasmas . H. Mae， J.  1. Sakai : The First 
S-Ramp International Conference， 
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Magnetic field energy dissipation due to 
particle trapping in force-free configura-
tion of collision-less plasmas. 
Sugiyama， J. 1. Sakai : The First S-Ramp 
lnternational Conference， Sapporo Japan， 
Oct.  ( 2000 ) 
15 .  On the Influence of a Plasma Rotation on 
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the solar photosphere. K. 
Furusawa， J. 1. Sakai : The First S-Ramp 
International Conference， Sapporo Japan， 
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cence. S. Saito ，  J. 1. Sakai : The 
S-Ramp International Conference， 
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1 2 .  Simulation of the collision 






14 .  
6 .  a Magnetic Reconnection. 1. V. Sokolov， 
S. V .  Bulanov， J. 1. Sakai : The First 
S-Ramp International Conference， 













( 2000 ) 
9 .  Age-dependent changes in lipid peroxide 
levels in peripheral organs， but not in 
brain， in senescence-accelerated mice. S. 
Matsugo， T. Kitagawa， S. Minami， Y. 
Esashi， Y.  Oomura， S. Tokumaru， S. 
Kojo ，  K. Matsushima， K. Sasaki : 
Neurosci .  Lett . 278 : 105-108 ( 2000 ) 
10. Effects of posture on the cordination 
between respiration and the onset of 
mastication in adult human subjects . T. 
Matsumura， A. Tsukada， K. Sasaki : 
Trans . IEE of Jpn. 120・C : 767-768 ( 2000 ) 
11 . Effects of leptin and orexin-A on food 
intake and feeding related hypothalamic 
neurons . T. Shiraishi， Y. Oomura， K. 
Sasaki， M. J. Wayner : Physiol . Behav. 71 : 
251-261 ( 2000 ) 
12 . 網膜錐体に お け る 順応機構 に 関す る モ デ ル . 塚
田章， 佐々 木和男: 光学 29 : 323-329 ( 2000 ) 
13. ヒ ド ラ 画像 に対す る 2 値化 し き い値選定法 . 塚
田章， 相 川治毅， 花井一 光 ， 佐々 木和 男 : 電子
情 報 通 信 学 会 論 文誌 D-II J83-D-II : 1841-
1845 ( 2000 ) 
14. Dendritic Ca2+ transient increase evoked 
by wind stimulus in the cricket giant 
interneuron. H. Ogawa， Y. Baba， K. Oka : 
Neurosci. Lett. 275 : 61-64 ( 2000) 
15.  Spike幽dependent calcium influx in den­
drites of the cricket giant interneuron. H. 
Ogawa， Y. Baba， K. Oka : J. Neurobiol. 
44 : 45-56 ( 2000 ) 
16. New methods of dye application for 
staining motor neurons in an insect. Y. 
Baba: J. Neurosci. Meth. 98 : 165-169 
( 2000 ) 
17. Chemical cross-talk in flow-type inte­
grated enzyme sensors . M. Suzuki， H. 
Akaguma:  Sensors and Actuators B 64 : 
136-141 ( 2000 ) 
その他の論文
1 . カ ルマ ン フ ィ ル タ を 用 い た 雷雲電荷分布の 推定.
本 田， 堀田， 村井， 若井 : 日 本シ ミ ュ レ ー シ ョ
ン 学会第20回計算電気電子工学 シ ン ポ ジ ウ ム 論
文集 : 89-92 (1999) 
2 . 先験情報 を 用 い た 長 波 長音波CT の 数値 シ ミ ュ
レ ー シ ョ ン Dong， 堀田， 村井 : 日本シ ミ ュ
レ ー シ ョ ン 学 会第20回計算電気電子工学 シ ン ポ
ジ ウ ム 論文集 : 97-100 (1999 ) 
3 . 景観画像か ら の感性因子 の 抽 出 と 推定. 堀田，
大橋， 村井， 中 嶋 : 第 5 回 知 能情 報 メ デ ィ ア シ
ンポ ジ ウ ム ( IIM99 ) : 177 -184 ( 1999 ) 
4 .  2 段ス タ ブ を 用 い た小型化 ブ ラ ン チ ラ イ ン カ ッ
プ ラ の ス プ リ ア ス ・ ノ ッ チ に 関す る 検討 . 張 ，
得能， 坂上， 永井: 電子情報通信学会技術研究
報告 MW2000-72 : 93-100 ( 2000 ) 
5 . ル ー プ型 フィ ル タ の短縮 に つ い て . 烏仁図 雅 ，
坂上， 張， 羽鳥 : 電子情報 通信学会技術研究報
告 MW2000-73 : 101-108 ( 2000 ) 
6 . 配分比 2 : 1 の ブ ラ ン チ ラ イ ン カ ッ プ ラ に 関 す
る 検討. 太田， 張， 坂上 : 電子情報通信学会技
術研究報告 MW2000-127 : 39-46 ( 2000 ) 
7 . 符号化 さ れた ステ レ オ 静止画像 に お け る 画質評
価モデル. 堀田， 河合， 南， 村井 ， 中 嶋 : 情報処
理学会技術研究報告 AVM28-6 : 31-36 (2000 ) 
8 .  Wavelet変換符号化 に対応 し た 画質評価 モ デル.
大西， 堀田， 村井， 電子情報通信学会技術研究
報告 IE2000-13 : 33-40 ( 2000 ) 
9 .  Wavelet符号化 に対応 したカ ラ ー 静止画像 の 画
質評価モデ ル . 大西， 堀田， 村井 : 情 報処理学
会技術研究報告 AVM30-1 : 1-6 ( 2000 ) 
10. フ レ ー ム毎 の 品 質 を 考慮 し た カ ラ ー 動画像の 画
質評価モデル. 中 瀬， 堀田， 村井 : 情報処理学
会技術研究報告 AVM30-2 : 7-12 ( 2000 ) 
11 . 景観画像 を 対象 と し た感性語に よ る 画像検索 法.
大橋， 堀田， 村井， 中 嶋 : 映像情報 メ デ ィ ア 学
会技術報告 HIR2000司141 : 1-6 ( 2000 ) 
12. 符号化 さ れた ス テ レ オ 静止画像の画質評価の検
討. 河合， 堀田， 村井 ， 中 嶋 : 映像情報 メ デ ィ
ア 学会技術報告 HIR2000-145 : 23-28 ( 2000 ) 
13. 運動の 開始が 自 発呼吸位相 に与 え る 影響 . 石倉
慎也， 塚田章， 佐々 木和男 : 電子情報通信学会
技術研究報告 MBE2000-1 : 1-8  ( 2000 ) 
14. 上腕有 限要素 モ デル に お け る 圧伝達率の 指標 に
関 す る 研究. 山崎義 之 陸j胃 明 ， 塚田章 ， 佐々
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木和 男 : 電 子 情 報 通 信 学 会 技術研 究 報 告
MBE2000-2 :  9-13 ( 2000 ) 
15 . 昆虫気流感覚介在神経 に お け る 等比抑制 . 馬場
欣哉 ， 増田宏， 下津楯夫: 電子情報通信学会技
術研究報告 MBE2000-28 : 1 -6 ( 2000 ) 
16 . 微 小 バ イ オ セ ン サ の 集 積 化 . 鈴 木 正 康 :
Chemical Sensors 16 :  92- 100 ( 2000 ) 
プロシーディ ング等
1 .  Numerical transient analysis of a line­
Focus-Beam Ultrasonic Microscope. M. 
Sato ， N.  Ni shizuka : Proc. of 1999 IEEE 
International Ultrasonic Symposium : 
625-628 ( 1999 ) 
2 .  Quality evaluation model of coded stereo­
scopic color image. Y. Horita， Y. Kawai ， 
Y. Minami， T. Murai : Proc. of SPIE 
Visual Communication and Image 
Processing ( VCIP) 2000 : 389-398 ( 2000 ) 
3 .  Quality Oriented JPEG C oding for Color 
Still Picture. Y. Horita， T. Nakase， R. R. 
Gharieba， T.  Murai : Proc. of X European 
Signal Processing Coference ( EUSIPCO ). 
2000 : WedPmP02 ( 2000 ) 
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length sound wave CT. J. Dong， Y.  
Horita， T.  Murai : Proc. of JSST2000 : 
25-30 ( 2000 ) 
国際学会
1 .  Organization of the antennal motor sys­
tem of the cockroach， Periplaneta 
americana. Y. Baba， C. M. Comer : 
Society for Neuroscience， Miami U.S.A. ， 
Oct. ( 1999 ) 
2 .  Cellular basis for heterosynaptic depres­
sion in the cricket giant interneuron. H. 
Ogawa， Y.  Baba， K. Oka : Society for 
Neuroscience， Miami U.S.A. ， Oct. ( 1999 ) 
3 .  Characterization of chemical cross talk in 
flow-type integrated enzyme sensors . M.  
Suzuki， H. Akaguma : The 1999 Joint 
International Meeting of the 
Electrochemical Society ( USA) and the 
Electrochemical Society of Japan， 
Honolulu U.S.A. ， Dec. ( 1 999 ) 
4 .  Characterization of the oxidase-
peroxidase electrode for integrated minia­
ture enzyme electrodes . Y.  Iribe， M.  
Suzuki : The 1999 Joint International 
Meeting of the Electrochemical Society 
( USA) and the Electrochemical Society of 
Japan， Honolulu U.S.A. ， Dec. ( 1999 ) 
5 .  Lipid peroxide levels in brain and periph­
eral organs in senescence-accelerated 
mice. K. Sasaki ， S. Matsugo， S .  
Tokumaru， Y. Oomura : 9th International 
Behavioral Neuroscience Society Meeting， 
Colorado U.S.A. ， Apr. ( 2000 ) 
6 .  Effects of various endogenous feeding 
regulating substances on the hypotha­
lamic neuronal activity and feeding in 
rats . T. Shiraishi， K. Sasaki ， Y. Oomura : 
9th International Behavioral Neuroscience 
Society Meeting， Colorado U.S.A. ， Apr .  
( 2000 ) 
7 .  Effects of neuropeptide-Y ( NPY ) ， leptin 
and orexin・A on the activity of the 
arcuate neurons in rats . K. Sasaki， N.  
Kawahara， M. Ishibashi， T. Shiraishi， Y.  
Oomura : 9th International Behavioral 
Neuroscience Society Meeting， Colorado 
U.S.A. ， Apr. (2000 ) 
8 .  Orexin司.A suppresses spatial memory 
formation and LTP in Schaffer 
collatera/ commissural affernt-CA1 syn­
apses . Y. Oomura， S. Aou ， X. L. Li， A. J .  
Li ，  K. Sasaki， T. Shiraishi : 9th 
International Behavioral Neuroscience 
Society Meeting ， Colorado U.S.A. ，  Apr. 
( 2000 ) 
9 .  Age-dependent changes in lipid peroxide 
levels in peripheral organs， but not in 
brain， in senescence-accelerated mice. S. 
Matsugo，  S. Tokumaru， K.  Matsushima， 
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K. Sasaki : 10th Biennial Meeting of the 
Society for Free Radical Research 
International， Kyoto Japan， Oct. ( 2000 ) 
10 . Effects of orexin-A and -B on neuronal 
activity of the ventromedial part of the 
arcuate nucleus in rats . K. Sasaki， N.  
Kawahara， M.  Ishibashi， T.  Shiraishi ，  K.  
Muramoto ，  Y .  Oomura : 30th Annual 
Meeting Society for Neuroscience， L.A. 
U.S .A . ，  Nov. ( 2000 ) 
1 1 .  Learning， memory and the hippocampal 
activity in genetically obese rodents . :  Y. 
Oomura， N.  Hori， S. Aou， X. Li， K. 
Sasaki， T.  Shiraishi : 30th Annual Meeting 
Society for Neuroscience， LA， USA， No￥ . 
( 2000 ) 
12 .  Selective estrogenic influence on inhibト
tory actions of opioids in ventromedial 
hypothalamic neurons . Kow L.-M. ， 
Otsubo S . ，  Shibuya 1 . ，  Phaff D.W .  and 
Sasaki K. : 30th Annual Meeting Society 
for Neuroscience， L.A. U.S.A， Nov. ( 2000 ) 
13 .  Design of integrated enzyme sensors for 
eliminating chemical cross talk. M.  
Suzuki， H.  Akaguma， Y. Yamamoto， S .  
Kawauchi : The Sixth World C ongress on 












































1 .  Measurement Technique for Twist Elastic 
Constants using In-Plane Electrode 
Structure. K. Ikeda， H .  Okada， H. 
Onnagawa， S. Sugimori :  J. Appl. Phys . 
86 : 5413-5416 ( 1999 ) 
2 .  Time-of-Flight Measurement of Hole 
Mobility in Aluminum ( III ) Complexes. S. 
Naka， H.  Okada， H.  Onnagawa， J. Kido ， 
T. Tsutsui : Jpn. J .  Appl. Phys . 38 : L1252-
L1254 ( 1999 ) 
3 .  Structual change in the paraelectric phase 
of ammonium Rochelle salt. K. Shimizu， 
T.  Kikuta， R.  Nozaki， Y. Shiozaki : 
Ferroelectrics 229 : 189司194 ( 1999 ) 
4 .  Crystal growth of copper-doped triglycine 
sulfate . T. Kikuta， T. Yamazaki， N.  
Nakatani : J .  Korean Phys . Soc . 35 : S1 151-
Sl 154 ( 1999 ) 
5 .  Investigation of double oxides in the 
system of Pr203-W03. T. Shimazaki， T.  
Yamazaki， K. Terayama， T. Ishiguro，  M. 
Yoshimura : J.  Alloys and C ompounds 
285 : 1 12-1 18  ( 1999 ) 
6 .  Residual strain and surface roughness of 
Si1 ・xGex alloy layers grown by molecular 
beam epitaxy on Si ( OOl ) substrate. C .  
Tatsuyama， T .  Asano， T .  Nakao， H.  
Matada， T. Tambo， H.  Ueba:  Thin Solid 
Films 369 : 161-166 ( 2000 ) 
7 .  Interface formation between GaS and 
CVD diamond films. A.  B. M. O. Islam， 
Y.  Nishiyama， T.  Tambo， C .  Tatsuyama， 
T. Ito : Surf. Sci .  448 : 1 -10  ( 2000) 
8 .  Effect of current flow direction on the 
heteroepitaxial growth of InSb on 
Ge/Si (OOl ) substrate heated by direct 
current. M. Mori， Y.  Nizawa， Y .  N ishi， K .  
Mae， T.  Tambo，  C .  Tatsuyama: Appl. 
Surf. Sci .  159/160 : 1 56-160 ( 2000) 
9 .  Epitaxial growth of Bi2Sr2CuOx films 
onto Si ( OOl ) by molecular beam epitaxy・
T. Tambo， T .  Arakawa， A. Shimizu ， S .  
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Rao， T. Okamoto， A. Shinmura， D. 
Gruznev， M.  Mori， T .  Tambo， C. 
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( PC SJ99): 45 (1999) 
5 . 光の 三原 色 : R . G . Bを基準にした実用的な
カラ変ー換式. 飯塚昌之，中嶋芳雄 :照明学会




I T E， Vo1.24， NO.26: 25-30 (2000) 
7 . 景観画像を対象とした感性語による画像検索法.
大橋俊道，堀田裕弘， 村井忠邦， 中嶋芳雄 :映
像情報メディア学会技術報告， I T E， Vol. 24， 
NO.63: 1-6 (2000) 
8 . 符号化されたステレオ静止画像の画質評価の検
討. 河合良直，堀田裕弘，村井忠邦，中嶋芳雄 :
映像情報 メディア学会技術報告， I T E， Vo1.24， 
No.63: 23-28 (2000) 
9 . 符号化されたステレオ静止画像における画質評
価 モデ ル. 堀田裕弘，河合良直， 村井忠邦， 中
嶋芳雄 : 情 報 処 理学 会技 術研究報告 ，
A V M28-6， pp.31幽36 (2000) 
10. 符号化されたステレオ静止画像の画質評価モデ
ル. 河合良直，堀田裕弘，村井忠邦，中嶋芳雄 :
画 像符号 化シ ンポジウム (PCSJ2000): 125 
(2000) 
Processing 13th 
4 .  
国際学会




Congress of the European 
Sport Science: 807 (2000) 
2 .  Psychophysiological Differences in a Pilot 
When Controlling and Not Controlling 
Jet Airliner. Z .  Katoh， S. 
Courses， 
Hasegawa， S. Fujita， 














公一 : 電子情報通信学会論文 誌 A， Vol.J83-A， 
NO . 5 :  486-498 ( 2000 ) 
8 .  Four-quadrant CMOS current-mode mul­
tiplier independent of device parameters. 
K. Tanno， O. Ishizuka and Z. Tang : IEEE 
Trans. on Circuits and Systems II， Vo1 .47 ， 
NO. 5 : 473-477 ( 2000 ) 
9 . シ ナ プス 開 の相互作用 を 考慮 し た ニ ュ ー ロ ン モ
デル. 唐政 ， 田村宏樹 ， 石塚興彦， 淡野公一 : 電
気学会論文 誌C， Vo1 . 120-C， No. 7 :  1012-1019 
( 2000 ) 
10 . 知識獲得の た め の対話方式 に 関す る 一考 察 . 小
林宏教， 河崎善 司郎 ， 徐天昆 ， 瀧田啓司 ， 田島
正登 : 電子情報通信学会論文 誌 : Vol.J83 色 D-
1 ，  NO. 8 :  901-905 ( 2000 ) 
1 1 .  On the Relation between Viterbi Decoding 
with Labels and the SOV A. M. Taj ima， K. 
Takida. Z .  Kawasaki : IEICE Trans. 
Fundamentals : Vol.E83-A， No. 10 : 1966-
1970 ( 2000 ) 
12 .  DCT を 用 い た 合 焦判 定 に よ る 物体検 出 法 の 提
案. 三輪道雄 ，石井雅博 ，小池康晴 ， 佐藤誠 : 映像
情報 メ デ ィ ア 学会 誌， Vo1 .54 ， No. 2 : 252-
259 ( 2000 ) 
その他の論文
1 . 膨張運動の認識 ・ 学習可能 な ニ ュ ー ロ ン モデル.
関 谷 泰紘 ， 青 山 智夫 ， 唐 政 : 信 学 技 報 ，
Vo1 . 100， NO.248 :  81 -88 ( 2000 ) 
2 . 結合非分散方程式のソ リ ト ン 解 . 角 畠 浩 ， 紺野
公明 : 日 本物理学会春 の分科会 ( 関西大学 ) : 2  
3 pZ E5 ( 2000 ) 
3 .  IKK シ ス テ ム に よ る リ カージ ョ ン 公式. 紺野公
明 ，今井宏治， 角 畠 浩 : 日 本物 理学会秋の 年会
( 新潟大学 ) : 24 pWG-12  ( 2000 ) 
プロシーディ ング等
1 .  On the Relation Between Viterbi Decoding 
with Labels and the SOV A. M. Taj ima， K. 
Takida， Z .  Kawasaki : Proc. of the 22nd 
Symposium on Information Theory and 
Its Applications : 367・370 ( 1999 ) 
2 .  Interprocess Communication for Force 
Disp lay of Dynamic Virtual World ， S. 
Hasegawa， M. Ishii， Y. Koike， M.  Sato ， 
Proc. of ASME International Mechanical 
Engineering Congress and Exposition， 
Nashville : 21 1 - 218 ( 1999 ) 
3 .  A Study of Screen Intermediate Camera 
for Ranging Far Away Objects ， M. Miwa， 
M. Ishii， Y.  Koike， M. Sato， Proceedings 
of the 3rd Internatio nal Workshop on 
Advanced Image Technology， Fuj isawa， 
Japan : 221 -225 ( 1999 ) 
4 .  Learning-possibility for neuron model in 
medical superior temporal area. Y.  
Sekiya， H. Zhu，  T. Aoyama and Z.  Tang : 
15th Korea Automatic Control 
Conference， KACC'2000 : 517-520 ( 2000 ) 
5 .  Process division in haptic display system， 
S. Hasegawa， M. Ishii， M. Sa to， Y.  Koike : 
Proceedings of 7th International 
Conference on Parallel and Distributed 
Systems， Iwate， Japan : 219-224 ( 2000 ) 
6 .  4+4 Fingers D irect Manipulation with 
Force Feedback. S. Walairacit ， K.  
Yamada， S. Hasegawa， M. Ishii， M. S ato : 
ACM SIGGRAPH2000 ， New Orleans， USA: 
75 ( 2000 ) 
7 .  Effect of Coupling Haptics and Stereop sis 
on Depth Perception in Virtual 
Environment . L. Bouguila， M. Ishii， M. 
Sato : 1 st International workshop on 
Haptic Human-computer Interaction， 
Glasgow， UK: 54 ( 2000 ) 
8 .  A Large Workspace Haptic Device for 
Human-Scale Virtual Environments .  L. 
Bouguila， M. Ishii， M. Sato : 1 st 
International workshop on Haptic 
Human-co mputer Interaction， Glasgow， 
UK: 86 ( 2000 ) 
9 .  Effec t  of Coupling Haptics and Stereopsis 
on Depth Perception in Virtual 
Envi ronment. L. Bouguila， M. Ishii， M. 
Sato :  World Multi conferene on Systemics ， 










































USA: 406-414 ( 2000 ) 
10 .  New Haptic Device for Large Workspace 
Virtual Environment. L. Bouguila， M. 
Ishii， M. Sato : World Multiconferene 
Systemics ， C ybernetics and Informatics ， 
Orlando ， USA: 415-421 ( 2000 ) 
1 1 .  Design A Tension Based Haptic Interface. 
S. Kim， M.  Ishii ， Y. Koike， M. Sato : 




USA: 422-427 ( 2000 ) 
1 2 .  Haptic Interface with 7 DOF Using 
Strings : S. Kim， M. Ishii ， Y. Koike， M.  
Sato : 10th Internat ional Conference 
Informatics ， 
著書
1 . 押 出 し . 高辻則夫 : 最新塑性加工要覧 (日本塑
性加工学会 編 : コ ロ ナ社) pp56・75 ( 2000 ) 
2 . 押 出 し加工. 高辻則夫 : 改訂6版 金属便覧 ( 日
本金属学会 編 : 丸善 ) pp1089-1097 ( 2000 ) 
原著論文
1 . 電子 ビ ー ム 溶融、法でNi を 添加 し たAl・Mg ( 5052)
合金 の機械的性質 に 及 ぼすNi含有 率 の 影響 .坂
本佳紀， 梶田伸彦， 佐貫須美子， 前健彦， 能登
谷久公， 新井甲ー : 日本金属 学会 誌 Vol. 63 ， 
No. 10 : 1348-1355 ( 1999) 
2 . 複合表面改質 を 施 し た合金工具鋼の ア ル ミ ニ ウ
ム 合金 と の しゅう 動 に よ る 摩耗特性.河村新吾，
春 山 義夫， 横 井信安， 木村好次， 塩津和章 : 日
本機械学会論文集 ， C 編 Vol. 65 ， N o. 640 : 
4846-4853 ( 1999 ) 
3 . 改良焼 入 れ型熱衝撃実験法 に よ る 熱衝撃時 の 動
的熱応力測定. 吉本隆志， 石原外美， 五嶋孝仁，
石崎崇史 : 非破壊検査 Vol. 48， N o. 1 2  
846-852 ( 1999 ) 
4 .  Bi入 り 青 鍋合金( ア ク アブロ ンズ) の被削性に
及 ぼすBiの 影響.能登谷久公， 蒋立清， 山田茂，
Artificial R eality and Telexistence， Taipe i ， 
Taiwan : 224-230 ( 2000 ) 
13 .  4+4 Fingers Haptic Display in the Mixed 
Reality Enviro nment. K. Yamada， 
Walairacht ， S ..  Hasegawa， M. Ishii， Y. 
M. Sato : 10th International 
Artificial 
Telexi stence， 
( 2000 ) 
Screen projection camera for ranging far 
away obj ects . M. MIWA， M. ISHII ， Y.  
KOIKE， 乱1 . SATO : 15th International 
Conference on Pattern Recognition， 
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国際学会
1 .  Symbol Reliability Estimation Using Code 
Trellis Degeneration for QLI Codes . M. 
A. Hatano ， K. Takida， Z .  
2000 IE EE 
InternationalSympos ium on Information 




高野登， 大山達雄， 堀田幸信， 石金良一， 矢後
亘 : 伸 銅 技術 研 究 会 誌 Vol. 39， No. 1 : 
1 2 1 - 127 ( 2000 ) 
5 . 湿 式MAプロ セ ス に よ る 微細結晶粒ニ ッ ケ ル ア
ル ミ ナ イ ド の作製. 土肥義治 ， 秋元仁， 松木賢
司， 曾田哲夫， 落合鍾一 : 日本金属 学 会 誌
Vo1 .64 ， No. 7 : 518-526 ( 2000 ) 
6 .  Microstructural characteristics and 
superplastic-like behavior in aluminum 
powder alloy consolida ted by Equal­
Channel Angular Pressing. K. Matsuki ， T. 
Aida， T. T akeuchi ， J.  Kusui ， K. Yokoe : 
Acta Materialia Vo1.48 : 2625-2632 ( 2000 ) 
7 . ポ ー ト ホ ー ル ダ イ の ダ イ マ ン ド レ ル形状 に よ る
矩形中 空押 出 し材の寸法精度の 向上.稲垣稔之，
村上哲， 高辻則夫， 松木賢司， 磯良光之， 戸上
勝彦 : 塑 性 と 加工 Vo1.41 ， No.474 : 670-674 
( 2000 ) 
8 .  Effect of Testing Frequ ency on Corrosion 
Fatigue of A Squeeze-Cast Aluminum 
Alloy.K. Shiozawa， S. Sun， R. L. Ead ie : 
Metallurgical and Materials Transactions 
A， Vol. 31A， No . 4 : 1 137-1 145 ( 2000 ) 
9 . 遮熱 コ ー テ イ ン グ を 施 し た Ni基超合金の 低サ
イ ク ル疲労強度 に 及 ぼす 試験温度 の影響 .西野
精一， 塩津和章， 横井信安， 春山義夫， 伊井
稔， 中村友勝 : 日本機械学会論文集 A 編 Vol.
66， N o. 646 : 1 178-1 184 ( 2000 ) 
10 . 複合表面改質 し た合金工具鋼の ア ル ミ ニ ウ ム 合
金 と の しゅ う 動 に お け る TiN被膜の寿命向上.
河村新吾， 春山義夫， 横井信安， 木村好次， 塩
津和章 : 日本機械学会論文集C 編 Vol . 66 ， No. 
646 : 1988-1995 ( 2000 ) 
1 1 . 高炭素 ク ロ ム 軸受鋼 の広寿命域 に お け る 特徴的
回 転 曲 げ疲労特性 に 関 す る 実験的検証.酒井 達
雄， 武田光弘， 塩津和章， 越智保雄 ， 中 島正貴，
中 村孝， 小熊規泰 : 材料 Vol. 49 ， No. 7 : 
779-785 ( 2000 ) 
1 2 . ホ ワ イ ト メ タ ル をラ イ ニ ン グ し た軸受材の 摺動
疲労寿命 に 関 す る 研究. 田村清， 石原外美， 五
嶋孝仁， 吉田久志 : 日 本舶用 機 関 学会 誌 Vol.
35， No . 3 :  198-204 ( 2000 ) 
13 .  Effect of atmospheric humidity on small 
fatigue crack growth behavi or in silicone 
nitride. S. I shihara， A.  J. McEvily， T. Go 
shima : J.  Am. Ceramics Vo1.83 ， N o .3 
571-577 ( 2000 ) 
14 .  On fatigue lifetimes and fatigue crack 
growth behavior of bone cement. S. 
Ishihara， A .  J.  McEvily， T. Goshima， K. 
Kanekasu， T. Nara : J .  Mat . Science ，  
Materials in  Medicine Vo1. 1 1 ， No . 10  
661-666 ( 2000 ) 
15 . 摩擦熱 を 伴 う 転が り すべ り 接触 を 受け る 半無限
体の近接内 部 き 裂聞 の相互干渉. 五嶋孝仁， 石
原外美， 清水理能， 曽田利通 : 日 本機械学会論
文集 A 編 Vo1 .66， No.648 : 1498- 1505 ( 2000 ) 
16 .  TiCN系サ ー メ ッ ト 合金 と 鋳鉄の摩擦摩耗特性.
原恭， 松木賢司， 萱野敬洋 : ト ラ イ ボロ ジ ス ト
V 01 .  45 in press ( 2000 ) 
17. Estimating the equivalent strain in equal­
channel angular pressing. T. Aida， K. 
Matsuki ， Z .  Horita， T. G. Langdon : Script 
a Materialia in press ( 2000 ) 
そ の他の論文
1 . 大型押 出 し形材 の 製造技術 の現状.高辻則夫 :
塑性 と 加工， Vo1.41 ，  No .472 : 447-452 ( 2000 ) 
2 . チ タ ン系硬質薄膜の ア ル ミ ニ ウ ム 押 出加工 ダ イ
ス への適用 . 春山義夫， 横井信安， 河村新吾， 木
村好次， 塩津和章 : 富山県立大学紀要， Vo1. 10 : 
62-66 ( 2000 ) 
3 . 材料力学ー疲労研究の最近の動向 ( 解説 ) . 塩津
和章 : 日 本機械学会 誌 (特集 機械工学年鑑) ， 
Vo1. 1 03 ，  No.981 : 494-495 ( 2000 ) 
プロシーディ ング等
1 .  Microstructure and mechanical properties 
of 2024AI-Fe-Ni PM alloys consolidated 
by equal channel angular pressing. K. 
Matsuki， T. Aida， T. Takeuchi， J .  Kusui : 
Materials Science Forum， Vol . 331 -337 
1215-1220 ( 2000 ) 
2 .  Duplex S-N Curve Characteristic s  and 
Subsurface Fatigue Crack Initiation 
Behaviour in High Carbon-Chromium 
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Bearing Steel. K. Shiozawa， L. T. L u， S. 
Ishihara : Proc. The 13th European 
Conference on Fracture ， Fracture 
Mechanics， Applications and Challenges 
( San Sebastian， Spain ) : CD司ROM ( 2000 ) 
3 .  On the Growth of Small Fatigue Cracks 
in Two Squeeze岨Cast Aluminum Alloys . S. 
Ishihara， K. Shiozawa， A. J. McEvily 
Materials Science Forum ( Virginia ) ，  Vol. 
331 -337 : 1427-1432 ( 2000 ) 
国際会議
1 .  Life improvement of TiN-duplex treated 
tool steel by tempering .S. Kawamura， Y. 
Haruyama， N. Yokoi， Y. Kimura， K. Shi 
ozawa : 27th Leeds-Lyon Symposium on 
Tribology， Lyon， France， September 
( 2000 ) 
エネルギー ・環境工学大講座
教 授 岩 淵 牧 男
教 授 葛 晋 治
教 授 竹 越 栄 俊
教 授 奥 井 健
助教授 江 上 繁 樹
助教授 平 津 良 男
助教授 早 川 英治 郎
助 手 小 坂 暁 夫
技 官 渡 辺 秀
技 官 喜多野 一 幸
原著論文
1 . ス タ ッ ガー ド配列ス パ イ ラ ル フ イ ン付管群の渦
発生特性 ( 管群形状の渦 発生特性) .奥井 健一 ，
岩淵牧男 : タ ー ボ機械， 第28巻， 第 6 号 : 342-
349 ( 2000 ) 
2 . ス タ ッ ガー ド配列ス パ イ ラ ル フ イ ン付管群の渦
発生特性 ( ス ト ローハ ル 数 ) . 奥井 健一 ， 岩淵
牧男 : タ ー ボ機械 ， 第 28巻 ， 第 8 号 : 485-492 
( 2000 ) 
3 . 磁 性流体の 熱伝導率 に 関 す る 研究. 竹越栄俊 ，
柴田豊 広 ， 平 津 良 男 ， 小 坂 暁 夫 : 熱 物 性
Vo1 .14， NO.2  : 97-100 ( 2000 ) 
4 .  Markov maps on trees . E. Hayakawa : 
Math. Japonica， Vol. 5 1 ，  No. 2 : 235-240 
( 2000 ) 
5 .  Analytic continuation of multiple zeta幽
functions and their values at non-positive 
integers.S. Akiyama， S. Egami， Y.  
Tanigawa : Acta Arithm etica : in press 
( 2000 ) 
その他の論文
1 . 円管内 に お け る 非球形粒 子 の 見 か け抵抗係数.
金山賢治 ， 奥井健一， 岩測牧男， 北嶋加奈江 :
第 24 回北陸流 体 工 学 研 究 会 : 講 演 番 号 4
( 2000 ) 
2 . 管内流 に 直交す る 片持円柱の流力弾性振動の 計
測法. 北川 明宏， 奥井健一 ， 岩淵牧男， 干場
智 : 第 24 回 北陸流体工学研究会 : 講演番 号 10
( 2000 ) 
3 . セ レ ー テ ッ ド フ イ ン 付管群の熱流動特性 ( 第 2
報， 管群配 列 の 影響 ) . 奥井 健一 ， 岩淵牧男，
高岡恵輔 : 第37 回 日 本伝熱 シ ン ポ ジ ウ ム講演論
文集 : 415-416 ( 2000 ) 
4 . セ レ ー テ ッ ド フ イ ン付管群の 熱流動特性 ( 第 3
報， セ レ ー テ ッ ド フ イ ン と ス パ イ ラ ル フ イ ン の
性能比較) .奥井健一 ， 岩淵牧男， 高間恵輔 :
第37回 日 本伝熱シ ン ポ ジ ウ ム講演論文集 : 417-
418 ( 2000 ) 
5 . 磁性流体の熱伝導率 に 関 す る 研究. 竹越栄俊 ，
柴田豊広 ， 平津良男， 小坂暁夫 : 富山大学工学
部紀要， 第51巻 : 9-12  ( 2000 ) 
プロシーテrィ ング等
1 . ス タ ッ ガー ド配列 フ イ ン付管群か ら の渦 発生周
波数.奥井健一 ， 岩淵牧男， 加藤幸秀， }lI 部泰
臣 : 日 本機械学会 北陸信越支部第37期総会 ・ 講
演会 講演論文集 : 369-370 ( 2000 ) 
2 . 吸着剤 を含ん だ水の融解潜熱 に 関 す る 研究 . 平
j畢 良男， 竹越栄俊 ， 小坂暁夫， 平木宏幸 : 日 本
機械学会 北陸信越支部第37期 総会 ・ 講演会論文
集， 355-356 ( 2000 )  
3 . 環境負荷低減の た め の熱エ ネ ル ギ ー の貯蔵に 関
す る 基礎研究 . 平津良男， 竹越栄俊， 他 17名
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原著論文
1 . ワ イ ヤ放電加工の加工精 度 に 関す る 基礎 的研究
( 第 4 報) - オ ー バ ー カ ッ ト ー ド ウ ェ ル 方 式 に よ
る 小円弧凹 コ ー ナ ー R の荒加工精度の改善方法ー.
小 原治樹 ， 河合保 ， 大住問。 ， 電気加工学 会誌 ，
Vo1.33， No.74 : 16-23 ( 1999) 
2 . 大口径 ゾー ン プ レ ー ト 製作用 レ ー ザ描画装置の
開発. 野村俊 ， 神谷和秀， 奥田聖一 ， 宮代裕 ，
吉田孝富 ， 田代発造， 吉川和男 : 精密工学会誌 ，
Vo1.65 ， No. 1 1 : 1652-1657 ( 1999 ) 
3 .  Exciting Moment Analysis of V -Type 
Engine ( 14.・Cylinder V司Type Engine). N. 
Ito， I. Hattori : JSME Int. J. Series C， 
Vo1.43 ， No.2  : 3 1 1 -317 ( 1999 ) 
4 .  Molecular Dynamics Mechanism of 
Diffusion. T. Iwaki， S. Satake : Thermal 
Science and Engineering. 7・6 : 9・16 (1999 ) 
5 . ワ イ ヤ放電加工の加工 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン ( 第3
報) 司仕上げ加工の加工精度の検討- 小原治樹 ，
石津稔之 ， 河合保， 大住剛 ， 林卓郎 : 電気加 工
学会誌 ， Vo1.34， No. 75 : 30-37 ( 2000 ) 
6 . 反射角 の変化 と 位相 シ フ ト 法 を 用 い た 空 間 分解
能の高い形状誤差測定法. 野村俊 ， 神谷和秀，
李陽， 田代発造， 吉川 和男 : 精密工学会誌 . V
01.66 ， No.3 : 446・450 ( 2000 ) 
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- 32 -
microstructural 
A190-xFexNi10  mixed pow­
ders during high-energy ball milling .  Zou 
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4 .  Phase Relation of Pr-Mn-O System at 10  
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5 .  Simultaneous Measurement for the Effect 
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Casting 
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Ikeno : Materials Science Forum 
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1 .  L-malic acid  production by 
Schizophyluum commune using various 
bioreactors. C. Chida， K. Hoshino ， M. 
Taniguchi : Biochemical Engineering and 
Bioseparation Engineering ( Edited by the 
Special Study Groups for Biochemical 
Engineering and Bioseparation : The 
Society of Chemical Engineering， Japan ) 
pp100-104 ( 1999 ) . 
2 . 多成分系 の乾燥 に お け る 基礎理論 と 最近の研究
動向. 吉田正道 : 最新の 化学工学52 乾燥工学
の 進展 ( 化学工学会編， 化学工学社， 東京， 日
本) pp17-27 ( 2000 ) 
3 . 初 め て の粉体技術 . 羽多野重 信， 山崎量平， 浅
井 信義 : (工業調査会， 東京 ， 日本 ) ppl-179 
( 2000 ) 
4 . 山崎量平 : 粉体工学用語辞典第2版 ( 粉体工学
会編 : 日刊工業新聞社， 東京 、 日本 ) ppl-464 
( 2000 ) 
原著論文
1 .  Change in Power Number of Agitating 
Impeller at Phase Inversion in Wet 
Spherical Agglomeration of Coal . H. 
Takase， M. Mabari : J. Chem. Eng. Japan 
32 : 821-825 ( 1999 ) 
2 .  Gas Permeation of Pure C0 2 and N 2 
through Plasma-Treated Polypropylene  
Membran es .  W.-S. Lee， D . -S. Rew， S . -Y .  
B ae，  H. Kumazawa : Korean Membrane  J .  
1 :  65-72 ( 1999 ) 
3 . 垂直管群 を内 挿 し た 流動層内 の粒子挙動の数値
シ ミ ュ レ ー シ ョ ン . 小林信介， 山崎量平， 森滋
勝 : 化学工学論文集25 : 815-819 ( 1999 ) 
4 . 湿 式球形造粒 に お け る 平衡造粒粒子径の検討.
高瀬均， 小路口正志 : 粉体工学会 誌37 : 253-259
( 2000 ) 
5 . 石炭の水中 造粒への毛管吸引圧 の影響. 高瀬均，
小路口正志 : 資源 と 素材， 掲載決定
6 . タ ッ ピ ン グ充填特性 に 及 ぼす粒子形状の影響.
宮 嶋俊明， 山本健市， 杉本益規 : 粉体工学会 誌
37 : 10-18 ( 2000 ) 
7 . 飾分け に よ る 分級特性に 及 11-す粒子形状の景簿.
宮 嶋俊明， 山本健市， 杉本益規 : 粉体工学会 誌
37 : 639句648 ( 2000 ) 
8 . 水溶液の加熱冷却 に よ る 2 層 系 二重拡散対流 .
山根岳志 ， 中 島栄次， 吉田正道， 宮 下 尚 : 化学
工学論文集 26-4 : 604-608 ( 2000 ) 
9 . 水平温度勾 配 に よ る 2層 系 二重拡散対流 の 数値
解析. 中 島栄次， 山根岳志， 吉田正道， 宮下尚 :
化学工学論文集 26-3 : 474司479 ( 2000 ) 
10 .  Effect of Aging on Particle Size and 
Oxidation Rate in the Formation of 
Needle-like Goethite Particles by Air 
Oxidation of Aqueous Ferrous Hydroxide 
Suspensi on .  H. Kumazawa， H. Kawasaki ， 
N. Ikeda : Chem. Eng. Commun . 179 :  81 -88 
( 2000 ) 
1 1 .  Hydrothermal Synthesis of Ferroelectric  
Barium and Strontium Titan ate 
Extremely Fine Particles . M.-H. Um， H. 
Kumazawa: J. Mater. Sci . 35 : 1 295-1300 
( 2000 ) 
12 . 内 部循環式エ ア ー リ フ ト リ ア ク タ ー内 に お け る
液循環時間 . 川 崎博幸， 山本辰美， 熊沢英博 :
生物工学会 誌 78 : 1 15・1 19 ( 2000 ) 
13 .  Synthesis  of Titanate Derivatives by Use 
of Ion -Exchange Reaction . C.-T. Lee， 
M.-H. Um， H. Kumazawa: J. Am. Ceram. 
Soc. 83 : 1098明1 102 ( 2000 ) 
14 .  Absorption and Desorption of C0 2 by 
Aqueous Solutions of Sterically Hin dered 
2-Amino-2田Methyl-1 -Propanol in 
Hydrophobic Microporous Hollow Fiber 
Contained Contactors. H. Kumazawa : 
Chem. Eng. Commun. 182 : 163-179 ( 2000 ) 
15 .  Formation of Needle-Like Lepidocrocite 
Fine Particles by Oxidation of Aqueous 
Suspen sion of Ferrous Hydroxi de in a 
Bubble Column.  H.-M. Cho ， H. Kawasaki ，  
H .  Kumazawa : Can . J .  Chem. Eng. 78 : 
842-846 ( 2000 ) 
16 .  Mechanism of Gas Transport of NH 3 -
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Plasma Treated Poly (phenylene oxide ) 
Membrane. H .  Kumazawa， M. Yoshida: J. 
Appl . Polym. Sci . 78 : 842-846 ( 2000 ) 
17 .  Liquid - Phase Photocatalytic Reaction 
on Ti0 2 Thin Film. A. Watanabe， M. 
Nazir， H.  Kumazawa : Chem. Eng. 
Commun. to be accepted 
18 .  Depolymerization of 
Polyethyleneterephthalate in Supercritical 
Methanol. B . -K. Kim， G. -C. Hwang， S.-Y. 
Bae， S.-C. Yi ，  H.  Kumazawa : J. Appl. 
Polym. Sci. to be accepted 
19 .  Thermal Treatment of Titanate 
Derivatives Synthesized by Ion-Exchange 
Reaction. M.-H. Um. C.-T. Lee. H. 
Kumazawa: J.  Am. Ceram. Soc. to be 
accepted 
20. 気泡型流動層燃焼炉 に よ る R D F 燃焼時 に お け
る 塩素分の挙動. 朴桂林， 袴田和英， 近藤元博，
山口正隆 ， 羽多野重信， 山崎量平， 森滋勝 : 化
学工学論文集26 : 551-556 ( 2000 ) 
2 1 . 気泡流動層 R D F 燃焼 に お け る 排 ガス 特性 と 脱
塩酸特性. 朴桂林， 近藤元博， 山口正隆 ， 板谷
義紀， 山崎量平， 森滋勝 : 化学工学論文集26 : 
609-613 ( 2000 ) 
その他の論文
1 .  Flow Characteristics of Coal-Oil-Water 
Mixture Prepared by Disintegration of 
Deashed Coal Agglomerates . H. Takase， 
S. Miyazaki : Advanced Powder 
Technology，  Vo1 . 10 :  427-441 ( 1999 ) 
2 . 新静止型混合器 「 ラ モ ン ド ・ ス ーパー ミ キサーJ
の拓 く 食品加工混合 ・ 分散プロ セ ス ②. 新美富
男， 熊沢英博 : 食品機械装 置36 ( 12 ) : 1 16-122 
( 1999 ) 
3 . 神 保 元 二 先生 の研究概要一流動層 関 係 の 業 績
( 神保元二先生追悼小特集 ) . 中 島充幸， 洪公弘，
山崎量平 : 粉体工学会誌36 : 926-926 ( 1999 ) 
4 .  Degradation of polychlorophenols by 
Coriolus versicolor on nonwoven fabric. 
K. Hoshino : Bioscience & Industry 58: 
722-723 ( 2000 ) 
5 . 微細粒子の形状分離の試み. 山本， 杉本 : 粉体
と 工業32 : 45-52 ( 2000 ) 
プロ シーディ ン グ等
1 .  Adsorption and desorption properties of 
metal ions using a sodium polyacrylate 
gel. S. Morohashi， N. Y okoyama， S. 
Akakabe， K. Hoshino : The Proceedings of 
the 9 th International Symposium of Fine 
Chemistry and Functional Polymers : 
337 -339 ( 1999 ) .  
2 .  Preparation o f  a new thermo・responslve
adsorbent with NAD+ and its application 
to affinity precipitation. K. Hoshino ， K. 
Koumoto ， S. Morohashi : The Proceedings 
of the 5th Asia-Pacific Biochemical 
Engineering Conference : 131  ( 1999 ) .  
3 .  Dかhydrochloric Phenomena during the 
Combustion of Cylindrical Refuse-Derived 
Fuels . G. Liu， K. Hakamada， Y. Itaya， R.  
Yamazaki， S. Mori， M. Kondo ， M. 
Yamaguchi : Int. Symposium on 
Circulating Fluidized Bed VI :  647 -652 
( 1999 ) 
4 .  The Behavior of Chlorine Compound with 
Combustion of RDF in a Fluidized Bed. 
G.  Piao， K. Hakamada， M. Kondo， M. 
Yamaguchi， R. Yamazaki， S. Hatano ， S. 
Mori : The Asian Symposium on 
Multiphase Flow 1999 (ASMF'99 ) : 83-88 
( 1999 ) 
5 . 選択造粒 に よ る 水 中 の混合微粒子群の分離. 小
島明倫、 土田和哉、 高瀬均 、 化学工学会第65年
会 : L207 ( 2000 、 東京 )
6 . 液中 選択造粒への付着張力 の影響. 小 島 明倫、
高瀬均、 化学工学会第33回秋季大会 : V301 ( 2  
000 、 浜松)
7 . 水中 選択造粒 に よ る 微粒子分離操作の検討. 小
島明倫、 高瀬均、 第38回粉体 に 関 す る 討論会 :
29b ( 2000 、 富山)
8 .  Coal-oil-water mixture prepared by disin­
tegration of de-ashed coal agglomerates . 
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1 . 広がる 高分子の世界. 竹内 茂輔， 北野博 巳 ( 裳
華房， 東京， 日本) pp. 1 - 135 ( 2000 ) 
2 .  Accumulation of Polymer 
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H. Kumazawa， J.M. Pacyna， K.D.P 
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( 2000 ) 
H. Miyashita 
International Drying Symposium， Noord 
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原著論文
1 .  Synthesis and Stability of 1 ， 1 事
Tetramethylene- and l ， 1 -Pentamethylene-
1H-azulenium Ions . M. Oda， A. Sakamoto ， 
T. Uchiyama， T. Kaj ioka， R. Miyatake， S .  
Kuroda : Tetrahedron Lett . 40 : 3597-3596 
( 1999 ) 
2 .  1 ， 1 -Ethylene- 1H・azulenium
Alkyl Substituted Derivatives : 
Characterization， 
of. M. Oda， T. Kajioka， 
Uchiyama， K. Nagara， T.  Okujima， S .  Ito ， 
N. Morita， T. Sato， R. Miyatake， S. 
Kuroda : Tetrahedron 55 : 1 959-1965 ( 1999 ) 
3 .  Thermolytic Fragmentation Reaction 
Tricyclo [ 5.3 .017 ] -undeca・2 ，4-diene皿10司one
Tosylhydrazone under Basic Conditions . 
Oda， Y. Masaki， S. Hayashi， R .  
特許
1 . 有機塩素化合物 を含む排水のノ'\1 オ レ メ デイ エ ー
シ ョ ン の た め の不織布表面培養装置及 び分解処
星 野 一 宏 ， 谷 口 正 之 : 特 願理 シ ス テ ム .
2000-318601 .  
2 . ア フ イ ニ テ ィ 沈殿法 に よ る タ ン パ ク 精製方法 .
星野一 宏 ， 常 磐 豊 ， 北川 優 ， 楽 隆 生 : 特 願
































Miyatake， S. Kuroda : Synthesis : 859-863 
( 1999 ) 
4 .  Formation，  Characterization， and Some 
Reactions of Spiro [ cyclibutano・l ， 1 ' - l 'H­
azuleniumJ ion. M. Oda， A. Sakamoto ，  R. 
Miyatake， S. Kuroda : Tetrahedron， 55: 
1 2479- 12492 ( 1999 ) 
5 .  A Divergent Method for Preparing 1 -
Aryl- and 1 ，3-Diarylazulenes from Ethyl 
3- ( cyclohepta・1 ，3 ，5・trien-1 ・yl ) -3-
oxopropionate. M.  Oda， T. Kaj ioka， K. 
Haramoto ， R. Miyatake， S. Kuorda : 
Synthesis : 1349・1353 ( 1999 ) 
6 .  Nitration of pyrene adsorbed on silica 
particles by nitrogen dioxide under simu­
lated atmospheric conditions . H .  Wang， 
K. Hasegawa， S. Kagaya: Chemosphere 
39 : 1923-1936 ( 1999 ) 
7 .  Palladium司catalyzed modification of 
poly ( p-bromostyrene) with carbazole and 
related heteroarenes containing an N-H 
bond and their properties. T. Kanbara， 
Y. Yokokawa， K. Hasegawa : J.  Polym. 
Sci . 38 : 28-34 ( 2000) 
8 .  Palladium-catalyzed polycondensation of 
diiodobenzenes with 1 ，3-
bis ( phenylphosphino ) propane and prepa­
ration of polymer transition-metal 
complexes . T. Kanbara， S. Takase， K. 
Izumi， S. Kagaya， K. Hasegawa : 
Macromolecules 33 : 657-659 ( 2000 ) 
9 .  Ti0 2 前駆体溶液 に よ る 薄膜作製. 蓮覚寺聖一，
袖j畢 真吾， 中村優子， 山 田 明 文 ， 技術 ・ 教育研
究論文誌 9 : 29-34 ( 2000 ) 
10 . 液相法 を 用 い た PZT の 合 成 及 び薄膜の作製 .
蓮覚寺聖一， 太田 潤 ， 中 村優子 ， 福久孝治 ， 山
田 明 文 : 技 術 ・ 教 育 研 究 論 文誌 9 : 35-38 
( 2000 ) 
1 1 .  Utility of i-Steroid-Route to Oxidized 
Sterol Bound to a Cross-linker : Synthesis 
of the Steroid Antigen. B. J. Kim， H.  
Morita:  Chem. Lett . :  42-43 ( 2000 ) 
12 .  Separation and concentration of trace 
lead by coprecipitation with yttrium 
phosphate. S. Kagaya， Y. Araki， K.  
Hasegawa :  Chem. Lett . :  208-209 ( 2000 ) 
13 .  Effect of nitrous acid gas on the nitra­
tion of pyrene adsorbed on silica parti­
cles by nitrogen dioxide. H. Wang， K .  
Hasegawa， S. Kagaya : J .  Environ : Sci . 
Health 35 : 765-773 ( 2000 ) 
14 .  Visible light-induced catalytic degradation 
of iprobenfos fungicide by poly ( 3-
octylthiophene-2，5・diyl ) film. C. Wen， K. 
Hasegawa， T. Kanbara， S. Kagaya， T. 
Yamamoto :  J.  Photochem. Photobiol . A，  
Chemistry 133 :  59-66 ( 2000 ) 
15 .  Flame atomic absorption spectrometric 
determination of lead in waste water and 
effluent after preconcentration using a 
rapid coprecipitation technique with gal­
lium phosphate. S. kagaya， Y. Araki， K.  
Hasegawa: Fresenius J .  Anal. Chem. 366 : 
842明845 ( 2000 ) 
16 .  The nitration of pyrene adsorbed on 
silica particles by nitrogen dioxide. H .  
Wang， K. Hasegawa， S. Kagaya : 
Chemosphere 41 : 1479-1484 ( 2000 ) 
17 .  Synthesis of amorphous molecular mate­
rials with multiple azobenzene units by 
palladium-catalyzed amination and their 
photochromism. A. Honma， T.  Kanbara， 
K.  Hasegawa : Mol. Cryst . and Liq. Cryst . 
345 : 125-130 ( 2000 ) 
18 .  Study of the Mechanism for the 
Hydrolysis of . Alkoxy( aryl ) ( phenyl ) -16・
sulfanenitriles， ArPhS( OR)  ( N ) . T.  
Yoshimura， T.  Dong， T，  Fujü， M.  Ohkubo ，  
M. Sakuta， Y.  Wakai， S. Ono， H.  Morita，  
C. Shimasaki : Bull . Chem. Soc.  Jpn. ， 73 : 
957白965 ( 2000 ) 
19 .  Crystal Structure of S-p-Nitrophenyl-S­
phenyl-S-fluorothiazyne， ( C6 H s ) NFS 
( C 6 H 4 N0 2 ) .  E， Horn， T. Dong， T. F吋11，
T.  Yoshimura， C， Shimasaki : Z. 
Kristallogr. NCS. 2 15 :  357-358 ( 2000 ) 
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20 .  Effects of the Noncyclic Cyanamies on 
the Retrogradation of Waxy Corn Starch. 
K.  Ogawa， K.  Aso ，  S. Ono ， T. Yoshimura， 
S. Rengakuji ， Y. Makamura， 1. Yamazaki ，  
S .  Murotani ， C .  shimasaki : B ull. Chem. 
Soc . Jpn .  73 : 1 283-1284 ( 2000 ) 
2 1 .  The Structure of [ Ph 2 XS-N-SPh 2 NH] + 
cations ( X = NH， 0) .  T. Yoshimura， T. 
Fujii ， S. Murotani ， S. Miyoshi ， T. 
Fujimori ，  M. Ohkubo ，  S.  Ono ，  H. Morira:  
Organomet . Chem. ，  61 1 :  272-279 ( 2000 ) 
22 .  Synthese and Structural 
10-Monoxy- and 
Analysis  of 
Dioxy-5-N-
Su bstitu tedlminothianthrene 
Derivativesand the Stereochemical Change 
on thei r  Sulfur Atom ubder Acidic and 
Thermal Conditions.  H. Morita，  H. 
Kaaguchi ， T. Yoshimura， E.  Tsukurimichi ， 
C. Shimasaki ， E. Horn :  Chem. Eur. J. 6 :  
3976-3983 ( 2000 ) 
23.  A new process for catalytic liquefaction 
of coal using dispersed MoSz catalyst 
generated in situ with added H 2  O.  C. 
Song， A. K.  Saini ， Y .  Yoneyama: Fuel 79 : 
249・261 ( 2000 ) 
24. A Synthetic Method for Preparing 3，3-
Dialkyl- 1 ，2 ，3 ，8・teterhydrozulen-1-one. M. 
Oda， T. Kajioka， K.  Ikeshima， R. 
Miyatake， S. Kuorda : Synthetic Commun. 
30 : 2335-2343 ， ( 2000 ) 
25 .  Addition Reaction of Cyclic Ethers to 
1 ， 1 -Ethylene-1H-Azulenium Ion.  M. Oda， 
T. Uchiyama， T. Kajioka， T. Hashimoto ， 
R. Miyatake， S. Kuroda: Heterocycles 53 : 
2071・2077 ( 2000 ) 
26.  A Convenien t Synthetic Method for 
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Diacetylcyclohepta-1 ，3 ，5幽triene. S. 
Kuroda， S. Zuo，  M. Oda， A. Fukuta， T. 
Kajioka， T. Saito ，  S. Furuta， H. Tsukumo， 
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曾津宣ー : 分析化学 49 : 65-68 ( 2000 ) 
28. Complexation Equilibria of Oxy-Acid 
2-Amino-2-Deoxy-D-Gluconic Acid 
Metal ( II )  Ion Ternary Systems in 
Aqueous Solution As Studied by 
Potentiometry. Binding Characteristic of 
Borate and Germanate. Y .  Kanekiyo. S. 
Aizawa， N. Koshino ，  S. Funahashi : Inorg. 
Chim. Actα 298 : 154-164 ( 2000 ) 
29. Fluorometric determination of 
Ethofenprox in waters by using solid­
phase extraction. M. Nakamura， T. 
Igarashi ， S. Yamada， S.Aizawa:  
Fresenius' J .  Anal. Chem. 367 : 658-660 
( 2000 ) 
30 . Circular Dichroism Spectrophotometric 
Determination of Metal Ions Using 
Optically Active Tris (thi olato )  Type 
Rhodium ( III ) Complexes . S. Aizawa， Y .  
Sone， S .  Khajar， Y.  Ohishi ， S .  Yamada， 
M. Nakamura:  Bull . Chem. Soc . Jpn . 73 : 
2043-2050 ( 2000 ) 
31 . Inhomogeneous distribution of charged 
colloidal particles studied by conf ocal 
laser scanning microscopy. K.  Ito and H. 
Yoshida:  Colloid and Surfaces ， A :  
Physiochem. and Eng.  174 : 55-77 ( 2000 ) 
32. Recognition of Sugars by Boronic Acid­
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パ ラ ー ク ォ ー タ ー フ ェ ニ ル を 用 い た有機 E L 素子 に 関 す る 研究
渥 美 正 明
有機分子 は形状的， 電気的 ， 光学的 に 異方性があ る 材料が多 く ， そ の異方性分子 を 用 い 有機 E L 素子 の 偏
光発光 を 狙 う 研究が盛 ん に行わ れて い る 。 本研究で は ， 発光材料 と し て 異方性分子パラ ー ク ォ ー タ ー フ ェ ニ
ル ( p-quaterphenyl : 4P ) を 用 い ， 4P をラ ピ ン グ法 に よ り 配 向 さ せた偏光有機 E L 素子を作製 し， 検討を行っ
た 。 4Pの配 向膜 を 用 い た偏光有機 E L 素子 に お い て ， 印加電圧20 V ， 電流密度 1. 5mA/cnf付 近 か ら 発光が得
ら れ， E L に お い て偏光特性 を 得 る こ と がで き た 。
双極性パル ス を 用 い た重 イ オ ン ビ ー ム発生
厚 村 徹
大強度パ ル ス 重 イ オ ン ビ ー ム は材料開発， 慣性核融合 な どへの利用が期待 さ れて い る 。 し か し ， そ の 発生
法 は確立 し て い な い 。 そ れは現状のパ ルス イ オ ン ビ ー ム 発生では純度の高いkA級の大電流 イ オ ン 源 を 作 る こ
と がで き な い か ら であ る 。 そ こ で我々 は双極性パルス に よ り ， イ オ ン ビ ー ム 中 の H + を 除去 し ， イ オ ン 純度 を
上 げる こ と で大強度パ ル ス 重 イ オ ン ビ ー ム の発生 を 目 指 し て い る 。 今回 は イ オ ン 源 と し て 使用 す る プラ ズ マ
ガ ン ， イ オ ン ビ ー ム の加速に使用 す る 双極性パルス の 開発 を 行 な っ た 。
多値論理図踏に 関 す る ー設計法
荒 井 勇
多値論理 に お い て も ， 2 値論理の場合 と 同様 に高集積化の た め の 同一単一 ゲー ト で の 論理展 開 がで き る こ
と が重要であ る 。 そ こ で本研究では 2 値論理 に お け る 一線出力 多段 N A N D ゲー ト 回 路 の ー 設計法で あ る
M A 法 を ， 否定演算の定義 さ れた 多値論理系へ拡張す る 手法 を 提案す る 。 多値論理系 に 拡張 し た M A 法 の ア
ル ゴ リ ズ ム を プ ロ グラ ム 化 し ， 様々 な 多値論理関数 に お い て実行 し た結果， 多値論理 回 路 の 方が 2 値論 理 回
路 よ り 入力線の数の 少 な い 回路 を 設計す る こ と がで き た 。
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概念構造辞書 を 用 い た 意味解析用辞書 自 動生成方式の研究
荒 井 盛 雄
意味解析の精度向上 を 目 指 し ， 語の各種概念の 関係 を 詳細 に記述 し た概念構造辞書 を 参照す る こ と に よ り ，
統計的 に語の意味の可能性 を 計算 し て意味解析用 の辞書 を 自 動生成す る シ ス テ ム の試作 ・ 評価 を 行 っ た 。 実
験の結果， 学習対象語 に よ っ て は本研究の方式で は対応で き な い も の も あ っ た が， 意 味解析用 辞書 の 自 動生
成 に お け る 概念構造辞書利用 の有効性 を 実証で き た 。 学習精度 の 向上 と 辞書情報の拡張が今後の課題で あ る 。
室内空気汚染ガス に お け る マルチガス セ ンサ を用いた ガス種検知 シ ス テ ム に関す る 研究
生 田 成 秋
本研究では複合 ガス の ガス 種 を 特定 し ， 混合比 と 濃度 を 推定す る シ ス テ ム の構築 を 目 的 と し て い る 。 ガ ス
セ ン サ は選択性 に 乏 し い た め ， 異 な っ た特性 を 持つ セ ン サ を複数種使用 す る 手法 を 提案 し た 。 ま た ， ガス に
対す る ガス セ ン サ の特性 を モ デル化 し拡張 を 行 う こ と で複合 ガス に対す る モ デル式 を 導 出 す る 手法 を 提案 し
た 。 実験の結果， 本研究が提案 し た 手法 に よ り 複合 ガス の検知が可能 と な る こ と を 示 し た 。
運動の開始が 自 発呼吸位相 に与 え る 影響 に 関 す る 研究
石 倉 慎 也
運動時 に伴 う 運動開始出力 ( 遠心情報) お よ び末梢部位か ら の感覚入力 ( 求心情報) が 自 発呼吸 リ ズ ム に
影響 を 与 え る こ と が考 え ら れ る 。 そ こ で本研究で は ， 腕の振 り 上 げ， 歩行開始， 運動 イ メ ー ジ な ど を 取 り 上
げ， そ れ ら に伴 う 情報が 自 発呼吸 リ ズ ム に影響 を 与 え て い る か に つ い て ， 位相遷移 曲 線 P T C を 用 い て 調 べ
た 。 今回行 っ た 実験の結果か ら ， 運動開 始 に よ る 遠心情報が 自 発呼吸 リ ズ ム に 影響 を 与 え て い る こ と が明 ら
か に な っ た 。
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細胞外及 びホ ー ル セ ルパ ッ チ記録に よ る 中枢神経細胞の電気生理学的研究
石 橋 賢
本研究で は ， 中枢神経細胞の薬物反応性 に つ き 細胞外及 びホ ー ルセ ルパ ッ チ記録法 を 用 い 電気生理学的検
討 を 行 っ た 。 そ の 結果， 1 ) 細胞外記録 法 を 用 い た研究 よ り ， レ プチ ン の視床下部弓状核 ニ ュ ーロ ン 活動抑
制作用 に Protein kinase Cが関与す る こ と ， 及 び 2 ) ホ ー ル セ ルパ ッ チ記録法 を 用 い た研究 よ り ， 中 脳 中 心
灰 白 質ニ ュ ー ロ ン の N A D A に よ る 反応増強作用 に オ ピ オ イ ド リ セ プ タ を 介す る 興奮性 シ ナ プス 後電流 の 振
幅増加が関与す る こ と を 明 ら か に し た 。
新 た な微細屈折液晶表示方式 に 関 す る 研究
石 丸 雅 司
対 向す る ジ グザ グ形状電極 を 持つ微小屈折液晶表示方式， 八方マルチ ド メ イ ン構造 を 形成 す る 八方 向 電極
を 有す る 微小屈折液晶表示方式 に つ い て検討， 比較 し て い る 。 配 向規制 に よ る オ フ 状態 と ， 45 0 方 向 の 斜 め
電界 に よ る 方位 ・ 極角 方向 の液晶配 向変形 に よ る オ ン状態での屈折 ・ 回折 ・ 複屈折効果を用い る 。 He-Ne レ ー
ザお よ び白色光源下での電圧 ー 透過率特性， コ ン ト ラ ス ト 比， 応答時間 お よ び視野角 特性 に つ い て 議論 し て
い る 。




ヒ ドラ の毒物 に よ る 形態変化 ( 正常， 膨化， 短縮， チュ ー リ ッ プ， 分解の 5 形態 ) を 利 用 し た バ イ オ ア ッ
セ イ の 自 動化 を 目 指 し た研究。 毒性試験 を 行い形態変化の過程 を 画像 と し て取得 し ， こ の 画像か ら 画像処理
に よ り 特徴量 と し て触手端面積， 触手長， 円形度， 面積 を 算出 し た 。 こ れ ら の特徴量 の 変化 を 統計 的 に 検討
し た 上で， ニ ュ ーラ ル ネ ッ ト に よ る 判定 を 試み た結果， 総合的 な正答率 と し て70%程度の精 度が得 ら れた 。
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櫛形電極構造 を 用 い た ネ マ チ ッ ク 液晶の新表示モ ー ド に 関 す る 研究
大 浦 久 範
散乱型表示方式 は ， 偏 光板 お よ び ラ ピ ン グ 工 程不 要 の 方 式 と い う 特徴 が あ る 。 ま た IPS C In-Plane 
Switching ) 方式 は広視野角 ， 高 コ ン ト ラ ス ト と い う 特徴があ る 。 今回我 々 は ， 二 者 の 特徴 を 活 か し た 凹 凸
形状 を 有す る ガ ラ ス 基板 と イ ン プ レ ー ン 電極 を 設け た基板 を 対向 さ せ る こ と に よ る 散乱型表示方式 に つ い て
検討 し た 。 ま た そ の過程で， ガ ラ ス 基板の 凹 凸 に よ る 液晶配向 の不均一性 に よ り 応答 時 間 が改 善 さ れ る の で
は な い か と 考 え た 。
W i ndows 環境上で の 汎用文書画像認識 シ ス テ ム の作成
大 上 貴 充
本研究で は ， 研究室で 開発 さ れた汎用 文書画像認識シ ス テ ム に よ り 汎用 性 を 持 たせ る た め に 再 開 発 を 行 っ
た 。 結果， Windows 上で動作 さ せ る こ と がで き た 。 現在の Windows の普及 を 考 え る と ， 利 用 者 制 限 の 枠
を 取 り 払い パ ー ソ ナ ルユ ー ザ に そ の対象 を 広 げる と い う 意味に お い て は有意義 な 開発で あ っ た と 思 わ れ る 。
ま た ， イ ン タ ー フ ェ イ ス にGUI を 用 い る こ と で， イ ン タ ラ ク テ イ ブな処理 を 実現 し ， よ り 操作性 の よ い ア プ
リ ケ ー シ ョ ン と な っ た 。
楕円暗号の実装 に 関 す る 研究
沖 野 浩 二
コ ン ピ ュ ー タ ネ ッ ト ワ ー ク の普及 と 一般化 に よ り 情報 に 関 す る 犯罪が増加 し ， そ の 為 に 情報の 信頼性や安
全性 を 守 る こ と が大 き な 社会的問題 と し て ク ロ ー ズ ア ッ プ さ れて い る 。 こ の 問題に対す る 有効 な 技術 の ー っ
と し て 公開鍵暗号技術が挙げ ら れ る 。 現在注 目 さ れて い る 公開鍵暗号の一つであ る 有 限体上 の 楕 円 曲 線 暗
号系 に Montgomery 型楕 円 曲線 を 使用 し ， x 座標 だ けで暗号系 を構築 し ， 高 速化 と 通信量 を 削 減す る こ と
を 目 的 と し て い る 。
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容積補償法 を 用 い た 無侵襲長時間連続血圧測定が末梢部組織に与 え る 影響
神 村 仁 弘
近年， 生体情報 に お け る 血圧 の重要性か ら 無侵襲長時間 連続血圧測定が切望 さ れて い る が， 現在 の 無侵 襲
連続血圧測定法で は測定末梢部 に お い て血流障害が起 こ る た め 長時 間 の 測定が困難で あ る 。 そ こ で我 々 は 血
流障害が起 こ り に く い ， 局 所 カ フ を 用 い た容積補償法 に よ る 連続血圧測定法 を 提案 し た 。 こ の 測 定 法 で 連 続
血圧測定 を 行 っ た場合， 測定末梢部 に お い て血流障害がほ と ん ど起 こ ら ず， 長時間連続血圧 測 定が可 能 で、 あ
る と い う 結果 を 得た 。
高速充電 ブル ー ム ラ イ ン を 用 い た イ オ ン ビ ー ム発生
金 原 兼 央
材料開発等の応用研究 に利用 す る た め の大強度パ ルス 重 イ オ ン ビ ー ム ( HIB) に は ， HIB発生部 と ビ ー ム
照射部が隔離で き ， HIB発生装置の電極 な どの消耗が少 な く ， 繰 り 返 し高 ビ ー ム 出 力 を 得 る 必要があ る ， こ
の 条件 を 満 た す有力 な発生装置が磁気絶縁 ダ イ オ ー ドであ る 。 我々 は ， こ の磁気絶縁 ダイ オ ー ドの 開発を行っ
た 。 ま た ， こ の大強度パ ル ス 重 イ オ ン ビ ー ム の発生の ド ラ イ パ ー と し て ， 高 い信頼性 と 高 い 制御性 を 合 わ せ
持つ コ ン パ ク ト で高性能 な パルス 整形線路 ( 最高 出 力 540kV， 21kA， 60ns ) を 使用 し た 。
セ ル オ ー ト マ ト ン を 用 い た 雪の結晶成長 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン
轡 田
康
Packard は六角格子上の 2 次元セ ル オ ー ト マ ト ン を 定義 し ， そ れ を 用 い て雪の結晶の成長 シ ミ ュ レ ー シ ョ
ン を 試み た 。 本研究で は Packard の モ デル を “遷移関数の外総和性 を 放棄す る " ， “ 新 し い 状態 を 導入 し
て 3 状態 と す る " と い う 2 点で拡張 し ， Packard の モ デル で は で き な か っ た樹枝状六 花 ， 広 幅六花 ， 扇 状
六花 と 呼ばれて い る 複雑 な 形 を し た雪の結晶の成長シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に成功 し た 。
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電動三輪車 に お け る 操舵の ア ク テ ィ ブ 制御に 関 す る 研究
児 嶋 秀 和
本研究では， 電動三輪車 に お い て ハ ン ド ル を 使用せず， 左右 に 1 つ ずつ モ ー タ ー を 取 り 付 け ， 左右 の モ ー
タ の 回転差 に よ り 方向切替 を 行 う こ と を 目 的 と し て 主回路 ・ 制御 回路の試作 を 行い， 模擬試験 に よ り 速度 追
従特性， 電流追従特性， 速度変動特性， 回生特性 に つ い て検討す る 。 そ の試験に よ り ， 本シ ス テ ム に お い て ，
回転指令値通 り に 回転数が変化す る こ と を 確認 し ， 上 り 坂お よ び下 り 坂に お い て も 速度制御 で き る こ と を 確
認す る 。
SrO及 びS rT i 0 3 バ ッ フ ァ 一 層 を 用 い た S i (001 )基板上への
8 i 酸化物超電導体薄膜の M B E 成長
清 水 淳 史
M B E 法 を 用 い たSi基板上への B i系酸化物超伝導体薄膜の研究 を 進め て い る 。 SrOバ ッ フ ァ 層 を 用 い た 場
合， 600 � 6250C の成長温度で結晶性， 表面性の良好な 薄膜の作製 に成功 し た が， ま た ， こ の 温度で作製 し た
薄膜 は劣化す る こ と がわ か っ た 。 そ こ で， 二段階成長 を 用 い る こ と に よ っ て ， 結晶性が良 く 劣化 の な い 薄 膜
の作製 に 成功 し た 。 SrTi0 3 バ ッ フ ァ 層 を 用 い た場合， SrTi0 3 の膜厚が薄 い試料 ( 200 Á ) に つ い て 再現性良
く Bi 2 Sr 2 CuOx を 成長 さ せ る こ と が出 来 た 。
複合有限要素モ デル に よ る マ ス ク パ タ ー ン の熱変形解析
園 田
敦
ス パ ッ タ リ ン グの 際 に起 こ る マ ス ク の 浮 き 上が り を 有 限要素法 を 用 い て解析す る 。 ま ず， マ ス ク の 変形 の
原 因 を マ ス ク の 表裏の温度差 に よ る も の と 考 え ， は り モ デル を 用 い て 曲 げ変形 を 解析す る 。 次 に ， マ ス ク 全
体が高温に熱せ ら れる こ と を 考慮 し ， 初期変形 と し て は り モ デルの結果 を 与 え た 3 次元 モ デ ル を 用 い て 伸 び
変形 を 解析す る 。 解析の結果， 実際 に ス パ ッ タ リ ン グ不良が起 こ る 程度の浮 き 上が り 量 を 確認で き た 。
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微細形状真空三端子デバ イ ス に 関 す る 研究
高 嶋 宏 文
真空デバ イ ス は耐環境性 速い電子速度 な どの利点か ら 広 い応用分野が期待 さ れて い る 。 単純 な 構 造 を 持
ち ， 低電圧駆動の期待で き る 微細形状真空三端子デバ イ ス の作製 ・ 検討 を 行 っ た 。 本研究 で は フ ォ ト レ ジ ス
ト 断面 に 形成 し た サ イ ド ウ オ ー ル を 利用 し作製 し た ギ ャ ッ プ を 用 い る プ ロ セ ス を 行 っ た 。 作 製 プ ロ セ ス に よ
り 幅1000 [ Å ] の ギ ャ ッ プ を 確認 し た 。 作製 し た デバ イ ス の動作 と 共 に ， 電界放出 に よ る 特性 で あ る こ と を
確認 し た 。
強誘電性液品 を 用 い た横電界ス イ ッ チ ン グ方式に 関 す る 研究
高 田 守 周
横電界印加方式の 強誘電性液晶 で高 コ ン ト ラ ス ト で ヒ ス テ リ シ ス が無 く ， 低電圧駆動がで き る 中 間 調 表示
可 能 な横電界印加モ ー ド の 強誘電性液晶素子の作製 を 目 的 と す る 。 シ ョ ー ト ピ ッ チ強誘電性液晶 C S - 1017 ， 
異種配 向膜 Z S A / P A N ， 電極 間 隔 2 μ m ， 電極幅 1 μ m の く し形電極 を 使用 す る こ と に よ っ て ， 三 角 波
交流電圧 印加時 に お い て応答速度が数百 μ s e c レ ベルで コ ン ト ラ ス ト 比10 : 1 ， 駆動電圧 土 20 V で ヒ ス テ
リ シ ス の な い電圧 一 光透過度特性 を 得 る こ と がで き た 。
3 次元情報 を 用 い た顔の特徴点の抽 出 に 関 す る 研究
種 池 修
本論文で は ， 3 次元情報 を 用 い て顔の特徴点 を 抽 出 す る 方法 に つ い て述べ る 。 境界線， 輪 郭 ， 鼻 の 頂 点 を
個 別 の 方法で抽 出 し ， そ の結果 を 利用 し D P マ ッ チ ン グ を 用 い て鼻の頂点以外の複数の 特徴 点 を 同 時 に 抽 出
す る 。 境界線， 輪郭， 鼻の頂点の抽 出 に つ い て は ， すべて 良い抽出率で抽 出 で き た 。 D P マ ッ チ ン グ を 用 い
た 特徴点の抽 出 に つ い て は ， 3 個及ぴ 5 個 の 特徴点の抽 出 を 行 っ た と こ ろ 半分以上の 画像 に つ い て すべ て の
特徴点 を 抽 出す る こ と がで き た 。
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古文献画像の デー タ 検索 シ ス テ ム の作成
寺 嶋 潔
本研究は ， 古典研究者や古文献に興味を 持つ者への情報提供 を 行 う 上で古文献 を デ ー タ 化 し て コ ン ピ ュ ー
タ 上で再現す る た め に ， 古文献画像 と そ の古文献の解読書 と の対応付 け を 行 う 。 そ の 処理手順 は ， ま ず古 文
献画像の 2 値化， 次 に 2 値化 し た 画像 を 用 い て の行分離， 単語分離， そ し て解読書 と の 対応付 け で あ る 。 そ
の 内 ， 単語分離 ま での処理 は ， ほ ほ成功 し て い る 。 し か し ， 対応付 け に 関 し て は 5 割程 度 の 成 功 率 で し か な
く ， 改良の余地があ る 。
地上電界 を 用 い た 雷雲電荷推定の数値 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン
中 村 清 隆
地上の数少 な い観測点で得 ら れる 電界デー タ か ら 雷雲の電荷分布 を 推定す る 手法 と し て ニ ュ ー ト ン 法及 び
ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク ( NN) に つ い て検討 し た 。 ニ ュ ー ト ン 法 に よ る 推定で は ， 安定 し た 収束解 を 得 る
た め ， 観測電界か ら 補 間 し た 電界 を 用 い た 。 数値 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に よ り . 10km四方の 領域 に . 16観測 点 以
上 あ れば， ニ ュ ー ト ン 法 に よ り 高精度 な推定が可能であ る こ と . 9 観測点以下 で は . N N に よ り 推定 の 可 能
性があ る こ と な どが明 ら か に さ れた 。
E m iss ion  of Wh i st l e r  a nd E l ectromag net i c  Waves 
from a n  E l ectron Shea r-F l ow I nsta b i l i ty i n  a P l asma 
中 山 拓 也
2 次元電磁相対論的粒子 コ ー ド を 用 い て ， 電子 一 陽子 プ ラ ズ マ 中 に お い て whistler 波 と 電磁波の両方が，
electron shear-flow instability が生 じ る 領域か ら 励起 さ れる こ と を 示 し た 。 whistler 波 の励起 の メ カ ニ
ズ ム はelectron shear-flow instability がヲ | き 起 こ す電子の渦運動 に よ っ て 作 り 出 さ れ る 電子 の HaU 電流
の 発生 に よ る も の で あ る 。
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Ge(00 1 ) 基板上の I n 単原子層吸着 に よ る 表面再構成構造に 関 す る 研究
西
康 雄
S T M測定可 能 な 平坦で清浄な Ge 基板表面 を 得 る た め の最適な 洗浄法 を 探索 し ， さ ら に Ge ( 001 ) 上 の
In 吸着 に よ る 表面再構成構造 を RHEED 測定 を 用 い て研究 し た 。 前者 は ， ( 1 )  H z O z 処理 に よ る 酸化膜形成
と HCl に よ る エ ッ チ ン グの繰 り 返 し ， (2 )純水濯 ぎ を し な いH z O z 処理 に よ る 保護酸化膜形成 を 用 い た も の が
最 も 良 く ， 後者 は基板温度 (Ts ) 300'C で In を 30 5蒸着 ( �0.5ML ) で ( n x 4 ) 構造， Ts  = 300 'C で45 5 蒸
着 ( � 1 . 0ML) で ( 5 x 4 ) 構造 を 確認で き た 。
網膜水平細胞の フ リ ッ カ 一応答特性 に 関 す る 研究
沼 田 智 幸
本研究の 目 的 は ， 高速応答が可能で， 変調波形や変調度が容易 に 変 更可能 な 特徴 を 持つ LED を 光源 と し
て利用 し ， ヒ ト と 同 じ 3 色性色覚 を 持つ キ ン ギ ョ in situ 網膜 に お け る 水平細胞の フ リ ッ カ ー 応答特性 を 調 べ
る こ と で あ る 。 測定結果か ら は ， 多 く の場合 フ リ ッ カ ー 光の周期 と 同 じ周期 で応答す る の に 対 し ， あ る 条件
下 で は フ リ ッ カ ー 光の 2 倍の周期 で応答す る 現象 も 確認 さ れた 。 ま た ， 後者の場合 に は ， 通常 の 応 答 に 比べ
応答振幅が大 き く な る こ と も 確認 さ れた 。
く ま 取 り 効果 を 応用 し た相数変換装置 に 関 す る 研究
橋 場 義 則
こ の論文で は ， 鉄心及 び く ま 取 り リ ン グ を 使用 し た新 し い タ イ プの相数変換装 置 を 提案 す る 。 そ の 相 数変
換の メ カ ニ ズ ム は ， 非磁性体に よ る く ま 取 り 効果 を 利用 し た も の であ る 。 そ の原理は ， 非磁性体の リ ン グ 幅
に よ り 巻線電圧 の位相 を 変化 さ せ， 単相 ー 2 相 ， 及 び 3 相 出力電圧 を 得 る こ と がで き る 。 本装 置 で は 制 御 回
路が必要 と せず， し か も ノ イ ズが発生 し な い理想の相数変換出力波形を 得 る こ と がで き る 。
- 51 ー
Q L I 符号の 2 段階復号 を 利用 し た信頼度の推定に 関 す る 研究
畑 野
篤
従来， 縮退化 2 段階復号 に お い て復号デー タ の信頼度 を 得 る こ と は で き な か っ た 。 そ こ で ， 本研究 で は 縮
退化 2 段階復号 に お い て縮退化後 さ れた ト レ リ ス か ら Soft-Output 双方向 ピ タ ピ復号 ( Soft-BIVA ) で得 ら
れ る よ う な信頼度 を 推定す る 研究 を 行 っ た 。 ま た ， 縮退化 2 段階復号方式 に よ る 計算量 の 削 減効果 に つ い て
Soft-Output 双方向 ピ タ ピ復号 と 比較 し た 。
Mag net i c  F l ux Generat ion a nd Wave E m i ss ion  
d u r i ng Coa l escence of  Magnet i c  I s l a nds i n  P l asmas 
春 木 孝
之
プ ラ ズ マ 中 に 電流層 が存在す る と tearing 不安定 を 起 こ し ， 電流層付近で磁気再結合 を 通 し て磁気 島 が生
成 さ れ る 。 こ れ ら の磁気 島 は合体 を 繰 り 返 し ， やがて l つ の磁気 島へ と 成長す る 。 こ の磁気 島 の合体段階で，
合体の 方向 に 対 し垂直に磁束が発生す る 。 こ の磁束の発生機構 は counter-streaming 不安定 に よ っ て説明 さ
れ る 。 ま たLarmor 運動 に よ り 四重極電荷構造 も 見 ら れた 。 そ し て磁束 と 電荷構造が衰退 し て い く 段 階 で ，
Alfven 波や電磁波 な ど波の励起 も 見 ら れた 。
線条体に お け る 酸性線維芽細胞成長因子に よ る ド ー パ ミ ン遊離 に 関 す る 研究
藤 田 吉 智
こ れ ま で酸性線維芽細胞成長因子 ( aFGF) が神経細胞 に対 し て様々 な 働 き を 持つ 事 が解 っ て い る が， 最
近 で は こ れ ら の サ イ ト カ イ ン が神経伝達物質 の 産生や遊離 に 関係 し て い る 事が報告 さ れて い る 。 本研究 で は
m VIVO での ラ ッ ト 線条体へaFGF を 局所投与 に対す る ド ー パ ミ ン 遊離量の変化 を HPLC ( 高速液体 ク ロ マ ト
グ ラ フ イ ー ) で リ ア ル タ イ ム 測 定 を 行 っ た 。 そ の 遊離量 は促進 さ れ二相性 を 示 し た 。 第二相 は 代 謝機 能 の 低
下 に よ り 引 き 起 こ さ れた も の で あ っ た 。
。4
論理回路設計用教育ア プ リ ケ ー シ ョ ン の構築 に 関 す る 研究
堀 井 哲 夫
教育 ア プ リ ケ ー シ ョ ン ( 教育 を 行 う た め の ソ フ ト ウ ェ ア ) 作成 に 関 す る 問 題点 は ， 操作 が直感 的 で あ る
GUI を 前提 に 開発を 行 う と 処理内容が非常 に複雑 に な り ， そ の量 も 著 し く 増大す る こ と で あ る 。 そ の た め 簡
易 な ア プ リ ケ ー シ ョ ン の作成 に も 非常 に 多 く の 時間 と 労力 を 要す る 。 そ こ で本研究で は ， プ ロ グ ラ ム を 手軽
に作成す る 手法 を 示す 。
風力発電の風車 シ ミ ュ レ ー タ に 関 す る 研究
牧 田 浩 孝
風力発電は新エ ネ ルギー の柱 と し て期待 さ れて い る 。 風力発電の導入 に あ た っ て ， 最 適 な 風車形状や発電
機容量 を 選定 し ， 発電量 の試算や電力系統への影響 を 充分に検討す る 必要があ る 。 し か し ， 実機 を 建設 し て
試験 を 行 う に は資金面， 風の再現性に よ り ， 同条件での比較検討が困難であ る 。 本研究では， 実測の風速デー
タ と 負荷 ト ル ク の フ ィ ー ドノ T ッ ク ， 風車 に起因す る パ ラ メ ー タ に よ り 実際の風車回転 数 を 実時 間 で模擬す る
「風車 シ ミ ュ レ ー タ 」 を 構築 し た の で， こ れに つ い て報告す る 。
( S i mGen ) 短周期超格子バ ッ フ ァ 一層 を 用 い た Si (00 1 ) 基板上への Si Ge 混晶層 の MBE 成長
又 多 秀 昭
Si ( 001 ) 基板上 にバ ッ フ ァ 一 層 と し て ( SimGen ) 短周期超格子を成長 さ せ， その上に Si o . 7 5Ge O .  2 5ユニ フ ォ ー
ム 層 を 成 長 さ せ た 薄膜の残留 歪 と 表面形態の推移 を 観察 し た 。 超格子層 の Ge 平均組成 を 7 段階で、 グ レ ー デ ツ
ド に 増す こ と で表面粗 さ の減少 と 転位導入機構の変化が確認で き た 。 ま た約500 Ä の非常 に 薄 い lstep 超格子
バ ッ フ ァ 一 層 の み を 用 い て超格子層 の成長温度 を 変化 さ せ た と き に ， 450"C で表面粗 さ が最小 ( 約 6 Ä ) と な
る 薄 膜 を 成長 さ せ る こ と がで き た 。
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自 然言語 を 用 い た 質問応答 シ ス テ ム の研究
松 本 謙 一
本研究で は ， 質 問応答シ ス テ ム に お け る イ ン タ フ ェ ー ス と し て ， 入 出力共 に 自 然言語 を 用 い る 方式 を 提案
す る 。 同 時 に ， 計算機内部に保持す る 知識情報 も 自 然言語 に よ り 表現 し た 。 自 然言語 を 使用 す る こ と に よ り ，
計算機 に対す る 要求お よ び計算機か ら の 回答の理解が容易 と な り ， 構文解析等の処理 に よ り 精度 の 高 い 質 問
応答 を 行 う 。 こ の よ う な 機能 を 持つ 質 問応答 シ ス テ ム の試作 を 行い， ユ ー ザの要求 に 対 し 適切 な 回 答 が行 え
る こ と を 確認 し た 。
高 力 率単相一三相変換回路装置 に 関 す る 研究
水 山 成 郎
こ の論文で は 少 な い素子数で， 単相 一 三相変換回路装置の実現 と 小型化， 入力電流の 高 力 率化 ， 高 調 波低
減， 高効率化 を 目 指 し ， 主 回路 と 制御 回 路 を 提案 し ， そ の 回路 と 従来の 回路 に お い て シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 及 び
実験 を 行 い ， その特性 を 評価 し た 。 そ の 結果， 単相 一 三相変換 を 可 能 に し ， 従来の 回 路 と 比 べ て 入 力 電流 の
高力 率化， 正弦波状制御が司 能 に な り ， 高調波低減 を 実現 し た 。
量子 ド ッ ト を介 し た 電子輸送 と 単一電子素子 に 関 す る 理論的研究
山 内 知 行
「量子波デバ イ ス 」 の 中 の単一電子素子 に 関す る 基本的 な 原理 ・ シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 結果について， 量子 ド ッ
ト を 介 し た電子輸送 と 単一電子素子 に 関 し て 理論的 に研究 を 行 っ た 。 量子 ド ッ ト の ポ テ ン シ ャ ル 図 を 用 い て
の 動作原理 を 解説 し ， セ ル フ コ ン シ ス テ ン ト な 計算 を 行い， ド ッ ト 内エ ネ ルギー 固有値 ， 電子数の 変 化等 の
計算機 シ ミ ュ レ } シ ョ ン の結果 を 得 た 。 そ の 結果か ら ゲー ト 電圧 の制御 に よ っ て ド ッ ト 内 の 電子 1 つ 1 つ の
制御が確認で き た 。
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微小視角 に お け る 色覚特性一光源色の場合ー に 関 す る 研究
山 内 直 幸
色 の 見 え 方 は ， 極め て微小 な 視野 も し く は視角 に お い て は特異 な特性 を 示す 。 本研究 で は ， 特 に 光源色 を
用 い て ， 視角 が色 の見 え 方 に 及 ぼす影響 に つ い て ， カ ラ ー ネ ー ミ ン グ法 を 用 い て測定 し ， 検討 を 試み た 。 実
験結果 よ り ， 微小視角 に お い て は ， 青及 ぴ黄の色相 に対す る 感度が急激 に低下す る こ と が明 ら か と な っ た 。
ま た ， 青緑領域の色相で は ， 青 と 緑 に対す る 色弁別 能が大幅 に低下す る こ と が明 ら か と な っ た 。
上腕有限要素 モ デル に よ る カ フ ー動脈聞の圧伝達率 に 関 す る 研究
山 崎 義 之
従来， カ フ 圧 と 組織内圧 に 関 し て解析が行 わ れて き た が， こ れ ら 解析 に お い て ， 組織 内圧 の 指標 を 適切 に
選択す る こ と が重要 に な る 。 そ こ で本研究で は ， 非圧縮性又は圧縮性 を も っ軸対称 ・ 均 質 の 上腕 モ デ ル や M
R 1 画像 を 基 に作成 し た圧縮性 を も っ軸対称 ・ 均質の上腕モ デル を も と に有 限要素法構造解析汎用 プ ロ グ ラ
ム M A R C を 用 い て解析 し た 。 そ の結果， 臨床実験 と の比較， 力学的つ り あ い ， 要素 の 圧 縮 方 向 と の 一 致 に
よ り ， 最小主応力が組織内圧 の指標 と し て最適で あ る と い え る 。
磁気ア シ ス ト 遮断固路 を 用 い た 高繰 り 返 し パル ス パ ワ ー 電源の開発
山 村 大 輔
パ ル ス パ ワ ー 技術 と は ， 高電圧 ， 大電流のパルス を 発生技術であ り ， 慣性核融合， 各種イ オ ン ビー ム ， レ ー
ザ等の 電源技術 と し て そ の 開発が精力 的 に進め ら れて い る 。 し か し ， 従来のパ ル ス パ ワ ー 装 置 は ， 単発 で の
大 出 力 化 を 主 と し て 開発が進め ら れ， 現在で は ， こ れに 関 す る 技術 も ほ ぼ確立 さ れつ つ あ る 。 そ こ で ， 次 の
段階 と し て ， 単発での大 出 力 を 維持 し ， 装置の高繰 り 返 し化が要求 さ れる 。 そ こ で， 本研究 で は ， 高 繰 り 返
しパ ル ス パ ワ ー装置の 開 発 と し て ， 磁気ス イ ッ チ を 用 い たパルス パ ワ ー 装 置 を 提案 し 可飽和 イ ン ダ ク タ に
お け る 電流遮断特性の評価 を 行 っ た 。
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イ ンバ ー タ 式蛍光灯の高調波低減に 関 す る 研究
山 本 岳 史
本論文 で は ， イ ン バ ー タ を 用 い た 蛍光 ラ ン プ点灯回路 に お い て ， 入力側の高調波成分の低減 を 目 的 と し て ，
検証 を 行 う 。 入力側 の高調波成分の多 い コ ン デ ン サ イ ン フ。 ツ ト 型 の整流 回路， フ ィ ル タ を 用 い る こ と に よ り
高調波 を 低減す る ア ク テ イ ブ フ ィ ル タ 型整流回路 イ ン バー タ に よ っ て コ ン パ ー タ の 働 き を 兼用 す る ワ ン コ
ン パ ー タ 型 回路の 3 種類の イ ン バ ー タ 用 の整流回路 を 試作 し ， 実験 よ り そ の特性 に つ い て検証す る 。
微小視角 に お け る 色覚特性一物体色の場合ー に 関 す る 研究
四 柳 弘 樹
色 の見 え 方 は ， 視環境の変化， 特 に視角 サ イ ズ に よ り 大 き く 変化す る 。 そ こ で本研究 で は ， 特 に 物 体色 に
注 目 し ， 微小視角 及 び， 周 辺視 に お け る 色覚特性 を マ ッ チ ン グ法 を 用 い て定量的 に測定 し た 。 実験 の 結 果 ，
黄色及 び青色系統の色相 に対 し て色味が急激 に減少す る と い う こ と が明 ら か と な っ た 。
ま た ， 周 辺視が大 き く な る に つ れ色 味の減少が よ り 顕著に な る と い う こ と が明 ら か と な っ た 。
La ngton の 自 己増殖ルー プの形態的進化
米 光 一 也
Langton は ， セ ル オ ー ト マ ト ン を 用 い て 2 次元空間上 に正方形の 自 己増殖ル ー プ を 構成 し た 。 1 つ の ル ー
プ は 人工の単細胞生物 と み な す こ と がで き ， そ の 中 に 自 分の コ ピ ー ( 子 ) を 作 る た め に 必要 な 状態 列 を 持 っ
て い る 。 本稿で は ， Langton の正方形ル ー プの 2 倍の大 き さ の長方形 ル ー プ ( 2 細胞生物 ) を 新 た に 提 案
し ， 単細胞生物 の コ ロ ニ ー か ら 突然変異 に よ っ て 2 細胞生物 を 発生 さ せ る こ と を 試み る 。
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液品分散ポ リ マ ー を ホ ー ル輸送層 と し て 用 い た有機 E L 素子に関 す る 研究
若 月 俊 之
一般的 に用 い ら れて い る 素子構造で は ， 素子内 で発生 し た 光が ITO 側 ( 測定点側 ) に 出 て く る 割合 ( 光の
取 り 出 し効率 ) は約17% で あ る 。 そ こ で光の取 り 出 し効率向上の試みがな さ れて い る 。 本研究 で は ， ホ ー ル
輸送層 ( PVC . ) にPVC. と 屈折率の 異 な る 液晶 を 分散 さ せた有機 EL 素子 に つ い て作製 し ， 検討 を 行 っ た 。
液晶 な し の素子 に 比べ て 液晶 を 28wt%分散 さ せた素子 は 約 1 .6倍の輝度が得 ら れ， 光取 り 出 し効率の 向上が見
ら れた 。
論理回路用 シ ミ ュ レ ー タ に 関 す る 研究
東 真 吾
集積回路設計での ア プ リ ケ ー シ ョ ン は多 々 あ る が， 論理回路設計で教育用 を 目 的 と し た ア プ リ ケ ー シ ョ ン
が き わ め て 少 な い 。 そ こ で， 教育用 を 目 的 と し ， 特 に操作性 を 重視 し た ア プ リ ケ ー シ ョ ン を 開 発 し た 。 こ の
ア プ リ ケ ー シ ョ ン は論理回路で よ く 使用 さ れ る ゲー ト を 用 い て 回 路 を 作成 し ， そ の 回 路動作 を 視覚 的 に わ か
り やす く シ ミ ュ レ ー シ ョ ン で き る 。 よ っ て ， 論理回路 を 学習 す る に あ た り 効果 的 な ア プ リ ケ ー シ ョ ン だ と 思
わ れ る 。
符号化動画像の フ レ ー ム品質 を 考慮 し た画質評価法
稲 積 泰 宏
本論文で は ， 動画像 に お け る 各 フ レ ー ム の 品 質か ら ， 主観評価実験に よ り 得 ら れる 動画像の主観評価値 ( M
o S ) を 推定す る 符号化動画像の 画質評価法 を 提案 し た 。 ま ず， フ レ ー ム を 静止画像 と し て 考 え ， 各 フ レ ー
ム の 品 質 を 静止画像の画質評価法 を 用 い て 計算 し た 。 得 ら れた各 フ レ ー ム の 品 質 を 用 い てMOS を 推定す る 方
法 を 検討 し た結果， 良好 な 結果が得 ら れた 。 こ れ ら に よ り ， 動画像通信 に お け る 品 質制御 の 方法が示 さ れた 。
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Ana l ys i s  of frequency cha racter i st ics of the th ree-coup l ed- l i ne ba l u n  tra nsformer  
KADIR MD. AFROSE 
Planar Marchand balun， which is used in very high frequency range， and its physical coル
struction are presented. Coil type balun transformer of an arbitrary turn ratio of 1 :  1 :  1 as 
asymmetrically coupled three transmission lines ， whose six-port fundamental equations are also 
introduced. The analysis of a three-coupled-line balun Transformers studied in terms of distrib­
uted parameter balanced and unbalanced-mode transmission theory and it is found that they 
are unsatisfactory as transmission parameter ß 1 approaches to 90 degree. From the theoretical 
results of balun， the balanced effective attenuation and unbalanced attenuation are signficantly 
improved. 
網膜神経細胞の ス ペ ク ト ル応答特性の精密測定 に 関 す る 研究
THANAP ATA Y DUSIT 
本研究の 目 的 は魚 の 網膜 に お け る 神経細胞， 主 と し て水平細胞が光に対 し て どの よ う に 応 答す る か に つ い
て ， 光の波長 と 応答電位 と の 関係， 光強度 と 応答電位 と の 関 係 を 中心 に調べる こ と であ る 。 こ の よ う な 研究
は古 く か ら 行 わ れて き た が， 精度の高い測定・法は な か っ た 。 そ こ で網膜の神経細胞の 光応答 を 詳 し く 調べ る
た め に ， 精密 な測定装 置 を 製作 し た 。 こ の装 置で測定 し た神経細胞の応答電位 を デ ィ ジ タ ル処理 し て ノ イ ズ
を 除 き ， そ の 後ス ベ ク ト ル応答の ピ ー ク 値 を 精査 し た 。
低温バ ッ フ ァ 一 層 を 用 い た S i ( 001 ) 基板上 で のS i G e系量子井戸の作成 と
そ の 2 次元電子の電気的特性
杜 宇 峰
Si ( 001 ) 基板上 にバ ッ フ ァ 一 層 と し て ま ず低温 (4000C で ) Si 層 を 成長 さ せ， 次 に そ の 上 に 550 oC � 650 oC 
でGe成分 を 徐 々 に 変化 さ せた Si t - x Gex 層 を 成長 さ せ る 。 こ の バ ッ フ ァ 一 層 上 に作成 し た Si o . 7 Ge O ・ 3 /Si/
Si o ・ 7 Ge O . 3 量子井戸構造内 のSiチ ャ ン ネ ルの 中 に 閉 じ込め ら れた 2 次元電子 に 対 し て Van Der Pauw 法 を
用 い て 移動度測定 を 行 っ た 。 結果 と し て室温で1500cnUVs . 5 K で、 は約8000cnf/Vs の移動度が得 ら れた 。
円。
セ シ ウ ム合金 を 陰極 と し て用 い た有機E L素子に 関 す る 研究
山 本 一 郎
セ シ ウ ム 合金は低仕事 関 数 を 持 ち ， 光電面電極 と し て 実用化 さ れて い る 。 本研究で は ， こ の セ シ ウ ム 合金
を 有機電界発光 ( EL) 素子の電子注入陰極 と し て検討 し た 。 ITO/TPD/Alq 3 /Cs 2 0/ Al 構 造 で ， 印 加 電圧
6.4V， 電、流密度100mA/cni に お い て 1500cd/ばの輝度 を 得 た 。 こ れは AiLi 陰極 を 用 い た 場合 と 同 等 の 特性 で
あ る 。 シ ョ ッ ト キ ー 放 出 に 基づ く 電子注入機構の解析結果 よ り ， CS 2 0/ Al電極のAlq3 に対す る 電子 注 入 障 壁
はO.3geVで、あ る と 見積 も ら れた 。
単相高 力 率整流回路の コ ン デ ン サ電圧不平衡補償 に 関 す る 研究
藍 云 蔚
本研究 は ， ス イ ッ チ ン グ素子 を 直列接続 し て使用 し た単相高力 率整流 回路の コ ン デ ン サ 電圧分担 の 不平衡
を 補償す る 方法 を 開発 し た も の で あ る 。 こ の結果 負荷の不平衡 に よ っ て生 じ て い た 2 つ の 直列 コ ン デ ン サ
電圧 の不平衡が補償 さ れ， 常 に等 し い電圧で充電 さ れ る 。 ま た ， 開発 し た 回路 は P WM電圧 制 御 法 を 採用 し
て い る た め ， 入力 力 率が高 く ， 入力電流の高調波 も 抑制で き る 。 本回路の妥当性は， シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 結 果
お よ び実験結 果 に よ り 確認 し た 。
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〔 機械 シ ス テ ム 工学専攻 〕
N トAI 系金属 間化合物 の ミ ク 口 組織制御 と 高温力学特性 に 関 す る 研究
秋 元 仁
Ni3 Al ( γ ，  ) やNiAl ( 戸 ) で代表 さ れ る Ni-Al系金属 間 化合物 の 熱 間加工性 を 向上 さ せ る た め ， y 単 相 ，
( γ ' + 戸 ) 2 相 ， 戸 単相 ま で の合金組成 に 注 目 し ， 6 種類 の 合金 を ， 新 た に 開発 し た 湿式M A 法で作 製 し た 。
M A 粉末圧粉体 は ， 本ホ ッ ト プ レ ス に よ り 微細 な 等軸組織 と な り ， 圧縮及 び引 張試験 を 行 っ た 結 果 ， 適切 な
条件下 で高速超塑性が得 ら れた 。 更 に そ の 変形機構 に つ いて調査 を 行 な っ た 。
室 内移動機械の た め の柔軟転勤体の基礎的研究
旭 広 高
本研究で は畳や カ ー ペ ッ ト 敷室 内 ， 敷居， 廊 下 な どの 日 本家屋 の環境下 で の 支援 を 目 的 と し た ， 低 車 高 で
全方向移動が可 能 で あ り ， 敷居程度 の段差 を 乗 り 越 え る こ と がで き る 移動機械の段差乗 り 越 え 機構 と し て ，
柔軟 な 転動体 を 移動機械 の 車輪 と し て 用 い る こ と に よ り ， 段差 を そ の車輪 に 食い 込 ま せ ， 吸収 さ せ て 乗 り 上
げ る 機構 を 考案 し た 。 そ し て 実際 に 空気圧式 の 柔軟車輪 を 製作 し て 実験 を 行 な っ た 。
超音波 ウ ェ ー ブ レ ッ ト 解析 に よ る 材料損傷評価 に 関 す る 研究
稲 吉 文 雄
材料内 部 の劣化や損傷 を 評価す る 技術 は機械構造部材 の安全評価 の た め に 重要 な 技術 で あ り ， 超 音 波 法 が
提案 さ れて い る が， 時 間 情報が得 ら れ な い等 の 問題があ る 。 そ こ で ， 信号処理の分野 で注 目 さ れて い る ウ ェ ー
ブ レ ッ ト 解析 を 用 い超音波の 後方散乱波原波形の も つ 時 間 情報 を 取 り 入れた周 波数解析 を 行 う こ と に よ り 欠
陥評価 の 基礎的知見 を 得 た 。
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吸着現象の分子動力 学的研究
井 上 真 敬
吸着現象 は 日 常， 産業， 科学， 技術 に深 く 関 わ る 重要な現象であ る 。 吸着現象が分子 レ ベ ル の 状 況 で は ど
の よ う に な っ て い る か と い う 基本的 な 問題は ほ と ん ど未解決であ る と い う の が現状で あ り ， 界 面 の 粒 子 や 吸
着粒子 は特殊な状態 に あ る た め に定性的 な 理解 も 必要で あ る 。 そ こ で こ の複雑 な 吸着現象 も 統ー し た 見 方
が出 来 る と 考 え ， 2 次元分子動力学 を 用 い て ， 吸着現象 を シ ミ ュ レ ー シ ョ ン し分子的構造の解明 を 試み た 。
引 -6AI -4V合金の高温低サ イ ク ル疲労強度に及 ぼす ひずみ波形の影響
大 熊 倫 寛
Ti-6Al-4V合金の等軸 α 組織材 に 高温下で保持時間 を 変化 さ せてTH波， CH波お よ び:pp波 を 負 荷 し た 。 こ
の結果， 寿命はpp波 >TH波 >CH波の順 と な っ た 。 ま た ， 保持時間 の増加 に伴 う 寿命低下 率 の 変化 は TH波
で大 き く ， CH波 は小 さ か っ た 。 CH波の寿命 は酸化 と 平均応力 の 影響 を 考慮す る こ と で寿命評価が可 能 で、 あ
る 。 一方， T H 波の場合 は ， 酸化 と 平均応力 に加 え て ， ク リ ー プ損傷の影響 を 考慮す る こ と で破損寿命 を 評
価で き る こ と が明 ら か と な っ た 。
衝撃加工機械の ロ バ ス ト 動作制御 に 関 す る 研究
大 塚 淳 司
ロ バス ト 動作制御 を 用 い て シ ミ ュ レ ー シ ョ ン ・ 実験 を 行 う こ と に よ っ て 非線型要素 を 持つ 衝撃加工機械 の
加工効率の改善 を 検討 し た 。 実際 に用 い た 手法 と し て ， 安定度指定、法 を 用 い て H ∞制御器 を 作成 し ， 二 自 由
度の 制御系列 に よ っ て 適応 さ せ る こ と に よ っ て実現す る 。 目 標値 に は ， 滑 ら か な 波形 を 最適制御 法 の 変分法
に よ っ て 求め た も の を 用 い た 。 ま た ， 作成 し た H ∞制御器 よ り ， P 1 D 制御器を作成 し そ の 有 効性 を 検討す
る 。
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管群型潜熱蓄熱槽の固 ・ 液相変化特性 に 関 す る 研究
小 川 猛
ス タ テ ィ ッ ク 氷蓄熱 シ ス テ ム に お い て ， 出 熱 ・ 蓄熱時 に 蓄熱槽内で生ず る 温度不均一 に よ る 複雑 な 流 れが
装置特性 に 多大 な 影響 を 与 え る 。 そ こ で本研究で は管群型潜熱蓄熱槽 を 用 い ， 初期条件 を 変化 さ せ て 水 の 凝
間 ・ 融解実験 を行い， 凝間 ・ 融解特性への影響お よ び， 管群型潜熱蓄熱槽 を 計算モ デル と し て ， 凝 固 ・ 融 解
過程 に お け る 液相 内部の 自 然対、流の伝熱特性 に つ い て検討 し た 。
摩 擦 熱 を 伴 う 転 が り 接 触 を 受 け る 半 無 限 体
内部空孔縁の応力 と 空孔縁 き 裂の応力 拡大係数
加 国 大 介
転が り 接触 を 受 け る 構造物 の 内部 き 裂 に よ る ト ラ イ ボ ロ ジ ー 損傷の メ カ ニ ズ ム を 解 明 す る た め に ， 実 際 の
内部 き 裂が空孔や介在物 を 起点 と し て発生 し て い る こ と を 考慮 し て ， 摩擦熱 を 伴 う 転 が り 接触 を 受 け る 半 無
限体内部 円形空孔縁の応力分布 と 内部空孔縁半径方向 き 裂の応力拡大係数 を 破壊力学的 に 解析 し ， 数値計算
結果 を 示す こ と に よ っ て そ れ ら に 及 ぼす摩擦係数， すべ り 率， 空孔深 さ ， ま た 空干し縁 き 裂位 置 の 影響 を 検討
し ま し た 。
フ ィ ン付管群の渦発生特性 ー セ レ ー テ ッ ド フ ィ ン の特性 と 防振板の効果ー
加 藤 幸 秀
排熱回収熱交換器 を 想定 し た ス タ ッ ガー ド配列 の セ レ ー テ ッ ド フ イ ン付管群か ら の 渦発生周 波 数 は 管群 配
置形状に よ っ て 4 種類 のパ タ ー ン に分類で き る こ と がわ か っ た 。 中 で も 流速 に 対 し ， 渦 周 波数が高 い タ イ プ
は騒音や振動あ る い は熱交換器の破損の原因 と な る 共鳴が生 じ や す い 。 そ こ で流速 に 対 し 渦周 波数が高 い タ
イ プの 渦列 を 消す 目 的で一部の管群後方 に 防振板 を 取 り 付 け た と こ ろ ， 騒音や振動 に 対 し て ， 制 御 板 の 有 効
な位置の あ る こ と がわ か っ た 。
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fハ イ ポイ ド ギ ヤ の歯切 り セ ッ チ ン グ に 関 す る 研究J
草 野 真 司
現在のハ イ ポ イ ド ギヤ の歯切 り は ， 詳細 な 歯切 り 理論が明 ら か に さ れて い な い た め ， 熟練技術者 に よ る 試
行錯誤が避け ら れな い と い う の が実情であ る 。 そ の 原 因 の一つであ る 歯切 り セ ッ チ ン グ ， す な わ ち 歯 切 り に
必要 な カ ッ タ と 被削歯車の位置関係や相対運動の あ い ま い さ を 厳密 に解析す る こ と を 試み た 。 そ の 結 果 ， ハ
イ ポ イ ド ギヤ歯切 り の グ リ ー ソ ン 方式 に つ い て ， 歯切 り カ ッ タ の精密セ ッ チ ン グ を 座標軸変換 に よ っ て 厳密
に 求 め 得 る こ と を 明 ら か に し た 。
ア ル ミ ニ ウ ム合金の疲労強度特性に及 ぼす各種表面処理の影響に 関 す る 研究
今 裕 文
ア ル ミ ニ ウ ム 合金お よ びそ れ に ア ルマ イ ト 処理 を 施 し た材料の疲労強度改善 を 目 的 と し て ， A2014-T6材 に
シ ョ ッ ト ピ ー ニ ン グ と ア ルマ イ ト 処理の複合表面処理 を 施 し た材料の室温 ・ 大気 中 に お け る 片 持 回 転 曲 げ疲
労試験 を 実施 し た 。 そ の結果 シ ョ ッ ト ピ ー ニ ン グ を 施 し た材料 に大幅 な 疲労強度 の 向 上 が認 め ら れ た 。 ま
た ， シ ョ ッ ト ピ ー ニ ン グ と ア ルマ イ ト 処理の複合表面処理 を 施 し た材料 に お い て も ， シ ョ ッ ト ピ ー ニ ン グ材
と 同程度の疲労強度の 向上が認め ら れた 。
焦点 は ず し機構 を 使 っ た 形状計測法
榊 原 勇 治
カ メ ラ レ ン ズ の 焦点 を 調整で き る 機構 を 使用 し た ， 新 し い物体形状の計測法であ る 焦 点位置移動 法 を 提案
し ， そ の 際 に 生 じ る 問 題 を 解決す る こ と を 目 的 と し た 。 そ の結果， 測定物 を 動か さ ず に 物体形状 を 計 る こ と
がで き る よ う に な り ， 重い物体や大 き い物体な ど測定対象 に な る 物体 を 大幅 に増やす こ と に 成功 し た 。 中 間
リ ン グの有無， レ ン ズ 関 口 に よ る 計測結果の影響， レ ン ズ の傾 き や球面収差の た め生 じ た 歪成 分 の 補正 な ど
の 考察 も 行 っ た 。
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拡大押 出 し に お け る 幅広板材 と 異形材の メ タ ル フ ロ ー 制御 に 関 す る 研究
笹 谷
光
近年の ア ル ミ ニ ウ ム 押 出 し形材 に お け る 更 な る 大型 ・ 薄肉化に対応す る べ く ， 大型形材 の 押 出 し と し て 拡
大押 出 し法が提案 さ れて い る 。 と こ ろ が通常の押 出 し と 比較す る と ， 内部流動の不均 一性 に よ り 形材 の 大 き
な 変形が予想 さ れる こ と か ら ， 本研究で は ， 幅広板材， 異形材 に 対 し て金型 内 の 内部流動を均一にする フ ロ ー
ガ イ ド を 付加 し ， そ の適正 な 形状 に つ い て検討す る 。 さ ら に本実験に お け る 内部流動 を 数値解析 に よ り 再現
し ， 押 出 し加工 中 の よ り 詳細 な メ タ ル フ ロ ー を 考察 し た 。
R D F 燃焼排 ガ ス の急速冷却過程 に お け る 熱流動特性 と ダ イ オ キ シ ン類の挙動
佐 藤 文 彦
現在， 環境 中 に排出 さ れて い る ダ イ オ キ シ ン 類の90 % は ， 焼却施設か ら の排 出 が原 因 で あ る 。 本研究 の 目
的 は ， 焼却炉か ら 排 出 さ れる ダ イ オ キ シ ン 類 を 抑制す る こ と であ る 。 特 に ， 燃焼排 ガス の 冷却過程 に お い て
発生す る ダ イ オ キ シ ン 類 を 抑制す る た め に は ， 燃焼排 ガス を 急速冷却す る 必要があ る 。 こ の た め の 熱交換器
を 設計 し ， RDF燃焼試験炉 に お い て 実証実験 を 行 う 。
超硬合金の微小 き 裂進展特性に 及 ぼすwc粒径の影響
佐 武 貴 司
各種工具材の高強度， 長寿命化や優 れた機械部品 を 設計， 開発 し て い く 上でwc粒子径， wc粒子 ど う し の
結合度等が疲労 に よ る 微小 き 裂の進展特性， き 裂の形状等 に どの よ う な 影響 を 及 ぼす の か を 明確 に す る 事が
必要 と 考 え ら れ る 。 そ こ でw c 粒子径の 異 な る 3 種類の超硬合金 を 用 い て室温大気 中 に お い て 種 々 の 負 荷応
力 比の も と で四 点 曲 げ疲労試験を行い ， w c 粒子径が微小疲労 き 裂進展特性に どの よ う な 影響 を 及 ぼ し て い
る か調査 し た 。
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フ ィ ン 付 管 群 の 熱 流 動 特 性
ー フ ィ ン の種類お よ び管列数の影響ー
高 岡 恵 輔
火力発電分野で は ， コ ン パ イ ン ドサ イ ク ル発電が主流 と な っ て 来 て い る 。 そ の 中 で排熱 回 収熱交換器の 伝
熱管 と し て フ イ ン 付管が使用 さ れる 。 本研究 で は ， セ レ ー テ ッ ド フ イ ン付管群 と ス パ イ ラ ル フ イ ン 付 管群 の
伝熱流動特性 を 同一条件で伝熱実験お よ び解析 を 行 な い ， そ の特性 を 把握 し熱交換器の 最適設計指針 を 確立
す る こ と を 目 的 と す る 。





凹 面鏡の形状誤差計測 に ゾー ン プ レ ー ト 干渉計 ( Z p 干渉計) を 用 い ， こ れ に 適 し た 干 渉 じ ま 解析 方 法 を
提案す る こ と を研究 目 的 と す る 。 干渉 じ ま の位相 ま で解析す る 方法 と し て F F T 解析があ る が. z p 干渉 じ
ま の特徴か ら 解析が困 難であ っ た 。 そ こ で ウ ェ ー ブ レ ッ ト 解析 に よ る 方法 を 提案す る 。 ま た 光学系 の 輝 点 や
ノ イ ズ の 影響 と 思 わ れ る 位相の乱れる 領域 を 選択 し ， そ の 領域 を 除い て 位相接続す る 方法 を 提案す る 。
『 ア ン ギ ュ ラ ・ ハ イ ポ イ ド ギヤ の歯当 た り に 関 す る 研究 j
戸 田 慶 郎
二軸が直交せず食違 う ハ イ ポ イ ド ギヤ は ア ン ギ、ユ ラ ・ ハ イ ポ イ ドギヤ と 呼ばれる が， 本論文で は ， 二 軸 が
直交す る 自 動車用ハ イ ポ イ ド ギヤ を ， ア ン ギュ ラ ・ ハ イ ポ イ ドギヤ と し て 使用 し た場合の 設計法及 び歯 当 た
り に つ い て解析 し た 。 設計条件や加工条件が歯当 た り に 与 え る 影響 は ， 歯切 り ピ ッ チ 角 と 歯切 り 軸 角 を 変化
さ せ て調べ た 。 そ の結果， 歯 当 た り の傾 き ， す な わ ち バ イ ア ス 角 は そ れ ら 条件 に よ っ て 変化 す る こ と が明 ら
か と な り ， 歯 当 た り パ タ ー ン 改善の可能性が示 さ れた 。
ρ0 
ワ イ ヤ放電加工の放電衝撃力 の解析
中 瀬 正 博
ワ イ ヤ放電加工の仕上 げ加工精度の改善の た め に は ワ イ ヤ に作用 す る 力 を 推定す る 必要 があ る 。 そ こ で放
電時 に ワ イ ヤ に作用 す る 爆発現象 を 数値解析 し衝撃力 を 求め た 。 従来 ワ イ ヤ に作用 す る 力 は 加工代や 放電位
置 に依存せず， 力 は ワ イ ヤ 表面 に垂直 に作用 す る と し て い た が， 解析結果か ら こ れ ら の 仮定が正 し く な い こ
と が分か つ た 。 数値解析結果 と 単純解お よ び ワ イ ヤ た わ み計測結果 と 比較 し ， 解析解 が実験結果 に 近 い こ と
を 示 し た 。
自 動化省力化設備 フ レ ー ム材の ね じ り 特性の動的評価法の 開発
中 田 丈 晴
機器 フ レ ー ム や 自 動化 ラ イ ン に多 く 用 い ら れて い る ア ル ミ 構造用部材 は 複雑 な 断面形状ゆ え に ね じ り 強
さ は単純ね じ り 問題の式で は ， ね じ り 強 さ を 求め る こ と が困難であ る 。 本研究で は伝達 関 数 を 用 い ， 簡 便 な
ね じ り 強 さ の測定手法の確立 を 目 指 し ， 製品の 開発及 び設計の た め の デ} タ を 容易 に 測 定す る こ と を 目 的 と
し て い る 。
YBa 2 CU 3 0 7 -X 系超伝導材料の高温加工に 関 す る 研究
早 風 隆 行
酸化物超伝導体 YBa 2 CU3 0 7 - X に超塑性特性 を 付与で き れば実用 化の促進 に貢献で き る と 考 え ら れ る 。 そ
こ で本研究で は ， こ の材料 に メ カ ニ カ ル ミ リ ン グ を 加 え ， ミ ク ロ 組織微細化 に お け る 最適 な 条件 を 検討 し ，
そ の高温圧縮変形特性 を 種 々 の 条件で評価 し た 。 そ の結果， 超塑性Ti - 6Al - 4V合金 リ ン グ と の 複 合化 や ，
Ag を 添加 し た試験片で高速超塑性が得 ら れた 。 さ ら に変形後の超伝導特性 に つ い て も 評価 し た 。
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水分 を 吸着 し た粒子充 て ん層 の熱伝導率 に 関 す る 研究
早 川 尚 志
吸着剤熱交換器で は ， 発 ・ 吸熱 を 伴 う 吸 ・ 脱着 を 交互 に 行 っ て ， 低温あ る い は 高温の外部熱源 と の 熱交換
を 行 う が， そ の熱交換性能は吸着材粒子充て ん層 の有効熱伝導率 に左右 さ れる 。 そ こ で ， 本研究 で は 実験試
料 と し て合成ゼ オ ラ イ ト ( A-3 ， A-4 ， F-9 ) を 充て ん さ せ， 非定常熱線法 に よ り 充て ん 層 の 各状態 に お け る
有効熱伝導率 を 測定 し ， 吸着剤充て ん層 の有効熱伝導率 に 及 ぼすゼ オ ラ イ ト の種類 ， 温度 ， 吸着率 の 影響 に
つ い て検討 し た 。
凝固過程の分子動力 学的研究
開 士 峰
二次元分子動力学法 を 用 い て ， 凝固過程の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を 行い ， 格子欠陥の発生機構 を 調 べ る た め に
必要 な 系 の大 き さ を 調べ る と と も に ， 格子欠陥の発生 に よ る 物理量への影響 に つ い て調べ た 。 ま た ， 発生 す
る 格子欠陥の う ち 結 晶粒界 に注 目 し て ， そ の発生機構 に つ い て ， 時間 を 湖 っ て粒子 の 配列 を 観察 し ， 分子運
動の視点か ら ， 粒子聞 の構造の変化お よ び物理量 と の 関 連 を 調べ， 結晶粒界の発生要 因 に つ い て検討 し た 。
奇数気筒機関の多列化 に 関 す る 基礎的研究
藤 盛 和 貴
本論文で は ， 多列形機 関 の気筒配列 と パ ン ク 角 に よ っ て ， 起振モ ー メ ン ト お よ び起振力 が ど の よ う に 変 化
す る か に つ い て 考察 し ， 奇数気筒の多列形機 関 ， 主 と し て V 形機関 と W形機関への実用 可 能性 に つ い て 追 求
し た 。 そ の結果， 現用 の V 形 6 気筒機関 と 比較 し て有効 と 考 え ら れる も の は ， W形 5 気筒機 関 に 2 種類 ， W
形 7 気筒機関 に 4 種類， 別 のW形 7 気筒機関 に96種類の機関構造 と 気筒配列が存在す る こ と がわ か っ た 。
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線形及ぴ非線形非 フ ー リ エ熱伝導方程式の解の挙動研究
古 田 貢 司
近年， レ ー ザー に よ る 高速加熱や マ イ ク ロ 波 に よ る 高周波数加熱が， 金属 の表面溶融 ， セ ラ ミ ッ ク ス の 焼
結 な どの各方面で利用 さ れて い る 。 こ の よ う な 極 め て 速い熱 じ ょ う 乱が与 え ら れた場合 に は ， 熱緩和 過程 を
含む非 フ ー リ エ熱伝導方程式で扱 う 必要性が論 じ ら れて い る 。 本研究では線形及 び非線形の 非 フ ー リ エ 熱伝
導方程式 に お い て形式解 ま た は数値解 を 求め ， その温度応答の挙動 に つ い て フ ー リ エ 熱伝導 の 場合 と 比較 す
る な どの検討 を 行 う 。
リ ン グ干渉計に よ る 変位測定方に 関 す る 研究
前 田 高 志
鏡面物体の位置 を 測定す る た め に 回折格子 と レ ン ズ を 用 い た干渉計が提案 さ れて い る 。 本干渉計 は ， リ ン
グ干渉計であ る た め 共通光路 と な り ， 空気の擾乱 な どの外乱に対 し て 強い特長があ る 。 し か し ， 光学系 を 構
成す る 光学素子であ る ミ ラ ー の配置誤差が測定に及ぼす影響 に つ い て は解析 さ れて い な い 。
本研究で は ， リ ン グ干渉計 を構成す る ミ ラ ー の様々 な パ タ ー ン の 配置誤差が， 測定誤差 に 与 え る 影響 を 検
討 し ， 正確 な測定を 行 う 上で必要 な 光学素子の配置条件 を 求め る こ と を 目 的 と す る 。
T V ス ペ ッ ク ル干渉 に よ る 変位測定 に 関 す る 研究
益 野 智 行
T V ス ペ ッ ク ル干渉法 を 実用 化 に 近づけ る こ と を B 標 と し ， 以下の三つ の研究 を 行 っ た 。 ( 1 )二光束法 と 参
照光法の一体型 T V ス ペ ッ ク ル干渉装置 と そ の小型化 を行い. (2 )T V ス ペ ッ ク ル二光束法 に お け る 位相 シ フ
ト 法の適用 お よ び測定精度 ・ 測定感度 の 向上 を 行 っ た 。 続い て . (3 )T V ス ペ ッ ク ル二 光束法 に よ る 面外変位
の干渉縞への 影響 を 考察 し ， 面外変位が伴 う 場合 に 面内変形の干渉縞 に 回転が加 わ る 。 こ の 回 転量 に よ り 面
外変位の 測定 を 行 っ た 。
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ア ル ミ ニ ウ ム合金の穴 あ け抵抗の解析
松 田 憲 男
本実験で は ， 場所 に よ っ て 異 な る ， ド リ ルの切れ刃各部のす く い角 を 正確 に 測定 し ， 変化す る ド リ ル の す
く い角 と 同 じす く い角 を 有す る 片刃バ イ ト と ， 突 っ 切 り バ イ ト を 用 い て 切削 を 行い， そ れ ら の 切 削 抵抗 と ド
リ ル の穴あ け抵抗 と を 比較す る こ と に よ り ， 穴あ け抵抗の解析 を 行 っ た 。 ま た ， 先端角 や ね じ れ角 の 異 な る
ド リ ル を 用 い て ， そ れぞれの切削抵抗の変化 を 調べ， そ の結果 に 基づい て ， ド リ ルす く い 面 の シ ン ニ ン グ加
工 を 行 っ た結果， 切削抵抗の軽減， 穴あ け精度の 向上が確認 さ れた 。
ス プ レ ー フ ラ ッ シ ュ に よ る 過熱液柱の微粒化に 関 す る 研究
水 由 竹 也
加熱 し た 液体 を そ の温度 に対す る 飽和蒸気圧以下 に急減圧す る と ， 過熱状態 と な っ た 液体 は 瞬時 に 沸 騰 を
開 始 し ， 液温度 は減圧 し た圧力 に対応す る 飽和温度 に 向か つ て低下 し て い く 。 こ の現象 は フ ラ ッ シ ン グ と し
て 知 ら れて い る が， ス プ レ ー フ ラ ッ シ ュ に よ る 液滴群の特性は操作条件のみ な ら ず， 液体の種類 ・ 性 質 な ど
と 複雑 に 関係 し ， 未だ一般性 を も っ て 議論す る に は至 っ て い な い 。 そ こ で本研究で は 現象 の モ デル 化 の も と
理論的 に考察 し た も の で あ る 。
表面改質処理 を 施 し た 高硬度鋼の疲労強度特性 に 関 す る 研究
光 谷 広太郎
塩津 ら は こ れ ま で プ ラ ズ マ窒化処理， TiN 被覆処理お よ び両者の複合表面改質処理 を 施 し た 。 SKD61 ， H 
AP10お よ びSCM440の大気 中 お よ び腐食環境下での疲労強度特性に つ い て検討 し て き た 。 本研究で は 大気 中
に お け る 高硬度鋼SKD61 . HAP10の 表面改質材の長寿命域 に お け る 表面改質効果の減少理由 を 明 ら か に す る
と と も に ， 今回 ， 新た に ガス 窒化材での疲労試験結果 を 追加 し ， 大気 中 お よ び腐食環境下 に お け る ガ ス 窒化
材の 疲労強度特性 を 検討 し た 。
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自 励 オ ン オ フ 駆動制御 さ れ る 弓状板 ばね を 用 い た
跳躍微小 ロ ボ ッ ト の繰 り 返 し跳躍動作
守 田 哲
振動系 を構成す る 事 に よ り 本体が着地の 際 に衝撃 を 受け に く く ， かつ， 絶対位置測定 を せず， 内 界 セ ン サ
だ け で動作 さ せ る 特徴 を 有す る ミ ニ チ ュ ア タ イ プの跳躍移動 ロ ボ ッ ト で連続挑躍 ( ホ ッ ピ ン グ ) を 可 能 に し
た 。 本体 と 脚部 を 弓状板ばね で接続 し ， 本体 と 脚部の相対変位 を 内界セ ン サで判 断 し て ， ア ク チ ュ エ ー タ を
自 励 オ ン オ フ 駆動す る 動作制御で跳躍す る ロ ボ ッ ト を 製作 し実験 を 行 い ， モ デル及び理論解析 の 妥 当 性 を 検
討 し た 。
ク ラ ッ ド網の疲労強度特性 に 関 す る 研究
横 山
篤
プ ラ ス チ ッ ク 成型金型部品用鋼材であ る . SKH51 お よ びDC53 を 基材 と しSUS304お よ びCu を ク ラ ッ ド し た
材料 を 用 い ， そ の 疲労強度特性お よ び疲労破壊機構 に つ い て検討 し た 。 ク ラ ッ ド材の 破壊 は 基材 内 に存在す
る 介在物 を 起点 と す る も の と 基材の層 と SUS304層 を接合 し て い る Niの き 裂 を 起点 と す る も の と があ っ た 。
疲労寿命は介在物 を 初期 欠陥 と し て 求 め た応力拡大係数に よ っ て整理 さ れ， 介在物 の す法が疲労強度 に 大 き
く 影響 を 及 ぼす こ と がわ か っ た 。
一面冷却型熱衝撃実験法 に よ る 超硬合金の熱衝撃抵抗 に 関 す る 研究
石 崎 崇 史
耐熱衝撃性に優れた材料 を 開発す る た め に は ， 熱衝撃抵抗 を 定量的 に評価す る 研究が必要 と 考 え ら れ る 。
そ こ で一面冷却型熱衝撃実験法 を 用 い ， 超硬合金 に熱衝撃 を 与 え 本実験法が熱衝撃抵抗特性 を 定量 的 に 解 明
す る た め の 実験手段 と し て有効であ る こ と を 示 し た 。 ま た ， 有 限要素法 と 二次元多相 多 結 晶 微視構造 モ デ ル
に よ っ て シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を 行 な い ， 結晶粒界に発生す る 微視的 な 熱応力 を 算 出 し ， 熱衝撃 に よ っ て 発生 す
る 微視割れ に つ い て 考察 を 加 え た 。
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吸 ・ 脱着現象 を 利用 し た冷却 シ ス テ ム の基礎的研究
施 建 忠
吸 ・ 脱着現象 に伴 う 熱授受が発生す る 。 本研究 で は ， 主 に 吸着材 と し て ゼ オ ラ イ ト ， 冷媒 と し て 水系 に つ
い て 吸 ・ 脱着実験 を 行 い ， 吸 ・ 脱着 に伴 う 熱， 物 質移動， 吸 ・ 脱着サ イ ク ルの可能性等 に つ い て の 検討 を 行
い ， 別 に活性炭/水系 ， プ レ ス サ ー モ/水系 の 吸着 ・ 脱着実験 も 行 っ た ， 同 時 に 三者の 吸 ・ 脱 着 性 能 の 比較 も
行 っ て ， 新た な 吸着系 の探索 に つ い て検討 し た 。
ワ イ ヤ プ ロ ー ブ を 用 い た 貫通形状精度計測装置の 開発
辻
晶 樹
ワ イ ヤ 放電で加工 し た微細で複雑 な 貫通形状の ， 任意断面 に お け る 精度 を 計測す る た め ， 突起 を 設 け た ワ
イ ヤ を プ ロ ー プ と し て 用 い ， 接触感知 に よ り 計測す る 装置 と ソ フ ト を 開発 し た 。 ワ イ ヤ と 試料 開 に 電圧 を 印
加 し て接触判 定す る 方式 と ， 試料外の ワ イ ヤ 変位か ら 検知す る 方式 を検討 し ， 後者の方式 を 採用 し て ， 所 期
の機能 を 実現す る こ と がで き た 。 テ ー プル送 り 精度 は不十分であ っ た が， サ プ ミ ク ロ ン 検 出 も 可 能 で あ る こ
と を 示 し た 。
AI・ 1 7%S i 合金の ド リ ル加工 に お け る 工具温度 と 穴 あ け特性
劉 慶
本研究 は ， 非接触形赤外線温度計に よ り 測定 さ れた ド リ ル近傍の温度測定結果 に基づい て ， こ の 温度測 定
法の信頼性 に つ い て検討 し ， ド リ ル磨耗の進行 を ， 刃 先温度か ら 検出 で き る こ と を 示 し た 。 さ ら に ， 切 削 速
度 と 送 り 速度の違 う 穴 あ け加工 に お い て ， 排 出 さ れた切 り く ず を 詳細 に 観察 し ， ド リ ル加工 に お け る 切 り く
ずの生成状況 を 検討 し ， 被削材のせん断の様子 と 折断の メ カ ニ ズ ム に対す る 刃 先温度 の 影響 に つ い て 考察 を
行 っ た 。
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高炭素 ク ロ ム軸 受鋼の超長寿命域に お け る 疲労強度特性 と 表面処理の影響 に 関 す る 研究
魯 連 涛
SUJ 2 回転 曲 げ疲労試験 を ギカ サ イ ク ル領域で実施 し ， 超長寿命域 に お け る 疲労強度特性 と 試験片 の 表面
性状の 関係 に つ い て検討 し た 。 試験片表面 を 電解研磨 に よ っ て加工層 を 除去す る こ と に よ っ て 表面 き 裂発生
型破壊の疲労限度低下す る が， 内部 き 裂発生型の S - N 曲線は変化 し な い 。 ま た ， シ ョ ッ ト ピ ー ニ ン グ を 施
す と ， 表面 き 裂の発生 は 抑制 さ れ， 内部 き 裂発生型の S - N 曲線の み が現れ る が， そ の 曲 線 に シ ョ ッ ト ピ ー
ニ ン グの景錆警 は認め ら れ な い 。
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〔 物質工学専攻 〕
P r 2 0 3 ( P r 6 01 1 ) ・M 0 0 3 系 に お け る 固相反応に つ い て
石 ヶ 谷 繁 樹
Pr-Mo-O 系 に お い て新た な 中 間 化合物 の存在 に つ い て検討 し た 。 Pr 2 0 3 : Mo0 3 = 1 : 2 及 び 1 : 1 . 1 に
お い て ， こ れ ま で に報告 さ れて い な い 中 間 化合物の存在 を 発見 し ， 結晶構造及び格子定数 に つ い て検討 し た 。
ま た ， 本実験で得 ら れた単相試料 に つ い て 電気伝導度の温度依存性及び酸素分圧依存性 に つ い て 制定 し ， そ
の 結果 を 報告 し た 。
液体超急冷 し た AトS i 系合金の凝固組織 と 機械的特性
泉 聡
Al-7 � 25mass %Si合金 を 単 ロ ー ル法 に よ っ て急冷凝固 さ せた 。 リ ボ ン の硬 さ は ロ ー ル回転数 と と も に 増 加
す る 。 SEM に よ る 組織観察の結果， 網 目 状組織が高 い硬 さ を 与 え て い る こ と がわ か っ た 。 DSC に よ る 昇温加
熱 に お い て は ， いずれの合金組成 に お い て も 413 K � 533 K と 533 K �823 K に かけ て 2 つ の 発熱 ピ ー ク が見 ら
れた 。 前者 は 主 に 過飽和 国溶体の分解 に と も な う 発熱であ り ， 後者 は網 目 状組織の粒状化 に と も な う 発熱 で
あ る 。
回転振動傘型円板上 に お け る 異形粒子の分離挙動の解析
井 上 友 景
第 1 章で は ， 粒子の 3 次元形状の特徴 を よ り 有効 に検出す る こ と を 目 的 と し て ， 互 い に 直交す る 3 方 向 か
ら 画像 を 取 り 込む こ と が可 能 な 3 次元形状取込装 置 を 試作 し た 。 粒子画像の慣性モ ー メ ン ト 解析 に 基づ き ，
取込姿勢の一定化 を 図 る こ と に よ り 粒子の 3 次元形状の特徴 を 有効 に評価で き る こ と を 判 別 分析法 に よ り
確かめ た 。
第 2 章で は ， 回転振動傘型 円板 を 本体 と す る 形状分離装置上での各種形状粒子の挙動 を 観測 し た 。 重 回 帰
分析 を 行 っ た結果， 各種異形粒子聞 の最適境界位置 を 粒子形状特性お よ び操作条件 を も と に 十 分予 測 で き る
こ と を 得 た 。
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アル ミ ニ ウ ム基共晶合金の腐食特性に関す る 研究
今 井 真 之
電子 ビ ー ム 溶融合金化、法でCuやCo を 添加 し て改質 し た ア ル ミ ニ ウ ム 基合金材料の 腐 食機構 の 解析 に 有 用
な 基礎資料 を 得 る 目 的で ， 酸↑制t溶液中 に お け る AI-A1 2 Cuお よ びAI-A1 9 Co 2 共晶系合金の腐食特性お よ び ガ
ルパニ ッ ク 対の相互作用 に 関 す る 電気化学的測定， 浸漬腐食試験お よ び走査型電子顕微鏡 に よ る 性状観察 お
よ び腐食面の形態観察 を 行 っ て検討 し た 。
1 ， 1 ・ニ置換-1H・ア ズ レ ニ ウ ム イ オ ンの合成 と 性質
内 山 拓 哉
ア セ チ ル シ ク ロ ヘ プ タ ト リ エ ン を 出発原料 と し ， 1 . 1 -二置換-lH- ア ズ レ ニ ウ ム イ オ ン 類 を 新規 な 合成 法 に
よ り 合成す る こ と に成功 し た 。 こ れ ら カ チ オ ン の速度論的安定性がス ピ ロ 環の安定性 に 支配 さ れ て い る こ と
がわ か っ た 。 ま た ， こ れ ら カ チ オ ン が熱力学的に極め て安定な カ チ オ ン種であ る こ と が分 か り ， そ の 安定性
が σ ー π 共役 に よ る 安定化の寄与か ら 来 る も の であ る こ と を 示唆す る 結果 を 得 た 。
Nd xY l -x N i 2 B 2 C の超伝導 と 磁性
岡 元 一 博
1994年 に 発見 さ れた新 し い物質であ る ホ ウ 素炭化物超伝導体RNi 2 B 2 C ( R  = 希土類 元素 ) は ， 超伝導 と
磁性が共存す る 系 と し て興味が も た れて い ま す。 特 に ， R = Y ( Tc = 15 .6 K ) で は超伝導転移の み で磁気転移
は あ り ま せん 。 逆 に ， R = Ndで は磁気転移の み で超伝導転移 は あ り ま せん。 そ こ で本研究で は ， 磁性元素 で
あ る Nd に 非磁性元素 で あ る Y を 加 え たNdxy l - xNi 2 B 2 C と し た系 に お け る Tc と TNの相関 を 調べ る こ と を 目 的
と し て い る 。
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AI・ 1 .0% Mg 2 S i 合金の 時効析出過程に お よ ぽす銅添加の影響
奥 村 一 郎
Al・ 1 . 0mass %Mg 2 Si合金 に添加 し た銅 の 時効析出過程に対す る 影響 を 調べた 。 銅 を 添加す る こ と に よ っ て
異 な る 種類 の 中 間 相が存在す る こ と を 明 ら か に し た 。 そ れ ら は銅 を含み， a = 1 .04nm ， c = 0.405nm の 六 方
晶 で あ っ た が， 時効 を 延長す る と a 軸が母相 の a 軸 に対 し て 10。 の角 度の析出物 の み が成 長 し た 。 平衡相 は
銅 を 添加 し な い合金 と 同 様であ っ た 。 よ っ て ， 時効析出過程 に お い て 固溶 し て い た銅 が析 出 物 と し て 析 出 し
た後， も う 一度固溶す る と 予想で き た 。
シ ク ロ ペ ン タ [ g h  ] ア ズ レ ノ [ 2，1 ・a ] フ ェ ナ レ ニ ウ ム カ チ オ ン の合成 と そ の性質
小 田 幸 雄
ア ズ レ ン 核 ， フ ェ ナ レ ン 核 を 母核 と す る 新規 な 縮合多環カ チ オ ン種であ る シ ク ロ ベ ン タ [ gh ] ア ズ レ ノ [
2 ， l -a ] フ ェ ナ レ ニ ウ ム カ チ オ ン と 幾つ かの カ チ オ ン 種 に つ い て合成 に成功 し た 。 ま た ， そ の性質 に つ い て ，
関 連化合物 と の ス ペ ク ト ル デー タ ， 特 に l H-NMRの化学 シ フ ト の比較 に よ り ， 標題カ チ オ ン が常磁性を示 し，
周 辺20 π 電子共役系 であ る こ と を 見 出 し た 。 ま た ， カ チ オ ン 種 と 求核試薬 と の 反応 を 行 い ， カ チ オ ン 種 の 性
質 に つ い て 考察 を 行 っ た 。
ア ズ レ ン を 含 む新規な π 系直交型芳香族化合物の合成研究
小 幡 祐 二
基本骨格で あ る ア ズ レ ン を 含む化合物か ら ， ア セ チ ル ピ ニ ル化 を 経て ， McMurry 反応 を 用 い 環 化 を 行 う
こ と に よ り ア ズ レ ン を 含む新規 な π 系直交型芳香族化合物 を合成 し た 。 こ の新規 な シ ク ロ フ ァ ン の 一 種 で あ
る 化合物 は ， X 線構造解析 よ り 中央の ベ ン ゼ ン 環が歪み に よ り 舟形に折れ曲 が っ て い る こ と 、 l HNMR ス ペ
ク ト ル よ り 架橋部の オ レ フ イ ン水素がベ ン ゼ ン 環の環電流の影響 を 強 く う け て い な い こ と が分か つ た 。
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電子 ビ ー ム 合金 化 法 で 部 分 改 質 し た AI・Mg 合 金 の
材料特性 と 耐食性質 に 及 ぼ す ニ ッ ケ ル含有率 の 影響
梶 田 伸 彦
本研究 は 電子 ビ ー ム 合金化法でニ ッ ケ ル を 添加 し て 部分改質処理 を 施 し た5052合金 を 用 い て ， 改 質 部 の 材
料特性， 基材境界部の 強度特性お よ び耐食性 に及 ぼすNi添加量の影響 を 検討 し ， 最適Ni添加量 を 求 め て 高機
能化部品用材料 と し て の適応性 を 評価 し た 。 そ の結果Ni含有率 5 � 8 mass%程度で機械 的 強度 が基材 の 1 . 5
� 2 倍 と な り ， 耐食性 も 他の金属元素 を 添加 し た場合 に 比べ良好 な 結果 を 示 し ， Niの 最 適添加量 は 5 � 8 m
ass %程度で、 あ る と 結論 さ れた 。
H 2 S0 4 - NaC I 水溶液中 に お け る SUS304鋼の応力腐食割 れ に 及 ぼす環境因子の影響
狩 場 雅 則
SUS304鋼 は耐食性 に優 れて い る が， H 2 S0 4  - NaCl水溶液 中 で応力が負荷 さ れる と SCCが発生 す る 。 H 2 S
0 4 濃度お よ び:'NaCl濃度 を 双方変化 さ せて ， オ ー ス テ ナ イ ト 単相試料 と 加工誘起 マ ル テ ン サ イ ト を 含 む 試料
を そ れぞれSCC試験 を 行 な い ， SCCが発生す る H 2 S0 4 濃度お よ びNaCl濃度 を 明 ら か に し た 。 さ ら に SCCが
発生す る 場合の腐食減量， 割れの長 さ の相 関性 を 求 め ， 腐食環境 と の対応性 を 比較検討 し た 。
過剰 に シ リ コ ン を含ん だAI-Mg-S i 合金 に お け る こ段時効挙動
川 畑 常 民
過剰 に シ リ コ ン を 含ん だ、AI-Mg-Si合金の二段時効挙動 を 理解す る た め に二段時効 し た試料の 時効析 出 物 を
HRTEM観察 に よ っ て調べた 。 正， 負 の効果 を 示 し た試料に は予備時効直後 に そ れぞれ ラ ン ダ ム タ イ プ の 析
出物， 初期GP ゾー ン が存在 し た 。 こ れ ら の試料 を 最終時効す る と ラ ン ダム タ イ フ。の析出物は再固溶せずに残っ
て 成 長す る た め組織は微細 と な る が， 初期 G P ゾー ン は再国溶 し て 数が減少 し ， 不均一析出が生 じやす く な っ
て組織 は粗大 に な る と 考察 さ れた 。
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( Nd x E r l - X )  R h 4 B 4 の超電導 と 磁性
酒 井 秀 彰
各Nd濃度 に お け る 電気抵抗率 よ り 超伝導転移温度TcはNd漉度の 増 加 と と も に Nd濃度 o � O.4 の 間 で は ほ
ぼ予想値 と 同様に規則 的 な 低下 を 示 し て い る が， Nd濃度0.4�O.6の 間 で は 急 激 な Tcの 低 下 が見 ら れ る 。 Nd
濃度O.6�O .9の 聞 で は予想値 と は 異 な っ た 変化 を 示す こ と が確認 さ れた 。 次 に ErRh 4 B 4 に お け る 磁化測 定 よ
り 下部臨界磁場， 上部臨界磁場の 臨界磁場 曲 線 を 求め た 。 と も に 3 K 以下で は磁場の低下 が確認 さ れ た 。 ま
た ， 1 K 以下 で は 常伝導性であ る と 考 え ら れ る 。
Fe-Mn複酸化物の炭素還元過程に お け る 反応生成物
棲
真律江
脱酸剤 と し て よ く 用 い ら れて い る フ エ ロ マ ン ガ ン の製造過程 を 明 ら か に す る た め ， Fe-Mn炭化物 の 酸化 反
応機構 を 熱分析法， X線回折法， SEM観察 な ど を 用 い て解明 し た 。 そ の結果， Fe-Mn炭化物 は発熱 を 伴 う 重
量増加 を 示 し ， 複酸化物 で あ る ヤ コ ブサ イ ト を 生成す る 事がわ か っ た 。 そ し て そ の酸化反応機構 は ， 酸化反
応 に よ っ て 表面 に 綾密 な 酸化膜 を 形成 し た後， 中 心部 に 向か っ て酸化が進行 し ， 内部 に も 同 様 に 酸化膜が 同
心円状に形成す る と い う も の であ っ た 。
電解 コ ン デ ン サ用 アル ミ ニ ウ ム箔の表面エ ッ チ ン グ
田 中 康 博
電解 コ ン デ ン サ用 ア ル ミ ニ ウ ム 箔 は エ ッ チ ン グ に よ っ て 表面 に多数の ピ ッ ト を 形成 し ， 表面席 を 拡大す る
こ と に よ る 大容量化が要求 さ れて い る 。 こ の た め のエ ッ チ ン グ方法 と し て新規の 方法 を 考案 し た 。 す な わ ち ，
エ ッ チ ン グ に先立 ち 多孔性酸化皮膜 を 形成後パ ル ス エ ッ チ ン グす る 事で， 従来法 を 上 回 る 表面積が得 ら れ る
事 を 明 ら か に し た 。 こ の 時の エ ッ チ ン グ機構 を モ デル化 し ， パ ル ス 条件 と 均一で高密 度 な ピ ッ ト 生成 に つ い
て 考察 し た 。
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液中造粒 プロ セ ス の研究
土 田 和 哉
液中造粒法 に よ る 平衡造粒粒子径， お よ び液中 造粒 を 利用 し た 選択造粒 に よ る 混合微粒子群の 分離操作 に
つ い て検討 し た 。 毛管吸引圧 に よ り 造粒粒子内 に働 く 凝集力 と 撹枠 に よ る 破壊力 と の 釣 り 合 い か ら 平衡造粒
粒子径が決 ま る と い う モ デル に よ り ， 平衡造粒粒子径の測定値 と 液中 造粒 に 影響す る 各種要 因 と の 関 係 が よ
く 説明 さ れた 。 液中選択造粒性は ， 懸濁 し て い る 各粒子 に対す る 添加架橋剤 の付着張力 に 大 き な 違 い があ る
場合 に 良好 と な っ た 。
砂層 の乾燥に お け る 各種溶媒の乾燥特性推算法
秦 香 織
非親水性粒状材料層 に お い て ， 一 つ の 溶液の毛管吸引 力 曲線が分かれば， 異 な る 溶 液 の 水分移動係 数決定
が可 能 と な り ， 乾燥過程が推算で き る 方法 を 提案 し た 。 水の毛管吸引 力 曲線か ら 求め た イ ソ プロ ピ ルア ル コ ー
ル ( IPA) の水分移動係数 を 用 い て ， IPAの乾燥過程 を 推算す る と ， 実験結果 と 良好 に 一 致 し た 。 二 成分溶
液の乾燥 に お い て も ， 一 つ の 単成分溶液の毛管吸引 力 を 用 い た水分移動係数決定法 を み い だ し ， IPA水溶液
の 乾燥過程 を 推算 し た 。
ア セ チ ル化デ ン プ ン の構造 と 性質
平 居 郁 雄
Simple determination method of degree of substitution ( dS ) for starch acetate was examined 
by using UV-VIS and FT-IR spectroscopies . The FT-IR measurement using the ATR technique 
was available to the dS determination. The effect of acetylation on iodine-amylose complex for­
mation was also examined by using UV凶VIS and CD spectroscopies . Amylose acetate would 
hardly incorporate iodine with increasing dS values because the helical structure of amylose 
would be disrupted by acetylation. 
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ペ ン タ シ ク ロ [ 8.8. 1 . 1 3，8. 1 12.17 .03.8 ] ヘ ン イ コ サ-4，6， 1 2， 1 4， 1 6・ペ ン タ エ ン・1 9・ オ ン の合成
友 び そ の性質 に 関 す る 研究
平 野
功
同 一分子内 に シ ク ロ ヘ プ タ ト リ エ ン ( CHT) と ノ ル カ ラ ジエ ン (NCD) が存在す る ペ ン タ シ ク ロ [ 8.8 . 1 .  
13.8 . 1 12•17かつ ヘ ン イ コ サー4，6 ， 12 ， 14 ， 16-ペ ン タ エ ン ー19- オ ン を 合成 し た 。 X 線構造解析 よ り こ の化合物 の 立体構
造 は 19位の カ ル ポニ ル架橋 に対 し CHT の架橋 は syn， NCD の三員 環 は anti 配 置 で あ る 事が分 か り ， こ の
化合物 の CHT-NCD 平衡 に立体的要 因 が関与 し て い る 事が明 ら か と な っ た 。
節分 け に よ る 分級特性に及 ぼす粒子形状の影響
見 崎 順 一
飾分 さ れた粒子群 に お い て粒度分布範囲が節 目 開範囲 と 異 な る 機構 を 調べ る た め に ， 楕 円 体 に 近似 さ れ た
粒子の 飾 目 通過 を モ デル化 し検討 し た 。 そ の結果， 飾分粒子群 に お け る 形状分布特性 と 粒度分布特性 と の 関
係 を 得た 。 ま た ， モ デル に よ る 解析結果 を 実験的 に検討す る た め に ， 各種形状粒子群 を 飾分 し ， そ の 形状分
布 と 粒度分布 を 測定 し た 。 測定結果 と モ デル の結果 と の比較 に よ り ， 同 モ デルの妥当性が確かめ ら れた 。
ケ テ ン ア セ タ ー ルの熱反応
森 本 一 雄
フ ェ ニ ル ケ テ ン ア セ タ ー ル化合物か ら の熱反応 に よ る ラ ク ト ン 化合物への誘導 に つ い て は 未 だ報告 例 が な
く ， 本研究では熱転位 に よ る ラ ク ト ン の合成 の可能性 を 探 る 目 的 で フ ェ ニ ル ケ テ ン ア セ タ ー ル 化合物 の 熱 反
応 に つ い て検討 し た 。 そ の結果， フ ェ ニ ル ケ テ ン ア セ タ ー ルの熱転位 に よ っ て ラ ク ト ン 合成 が可 能 で あ る こ
と がわ か っ た 。 基質 に よ っ て副生成物 を 生 じ る こ と と 収率面での問題があ る が光反応 に く ら べ て 基 質 に よ る
反応性の差 は な く 応用性が期待で き る も の と 考 え ら れる 。
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パル ス 通電加圧焼結法に よ る AI 3 T i /AI 傾斜機能材料の作製
柳 本 高 志
Ti粉末 と Al粉末 を 出発原料 と し ， そ れ ら のAl-25at%Ti混合粉末及び Al-25at%Ti 混合粉末 を 種 々 の 時 間 ，
メ カ ニ カ ル ア ロ イ ン グ ( MA) 処理 を 施 し た粉末 を 適切 に組み合わせ積層 し た 後， パ ル ス 通電加圧焼結 法 を
適用 し ， 焼結過程での Ti/Al 合成反応 に よ り 生成す る Ala Ti 相の量が異 な る ， 従っ て硬 さ と 熱膨脹率 の 異 な
る ， 耐熱性， 耐食性， 硬 さ な どに優れた Al a Ti 金属 開化合物 と 靭性や熱伝導性に優れた ア ル ミ ニ ウ ム か ら 成
る 傾斜機能材 を 作製 し た 。
原子間 力顕微鏡に よ る 液中 の表面間相互作用 力 の検討
澗 張 光 広
イ オ ン 強度， pH を 変化 さ せた水中で， プ ロ ー ブ と 試料平板聞 に働 く 相互作用 力 に つ い て 原子 間 力 顕微鏡 を
イ吏っ て検討 し た 。 カ ン チ レバー の先端 に 球形微粒子 を 接着 さ せ た コ ロ イ ド プ ロ ー プ を 使用 し た 。 プ ロ ー プ と
試料平板間 の 距離 と 働 く 相互作用 力 と の 関 係 は ]ump-m の 直前 ま で は 測 定値 と DLVO 理論 に よ る 理論値 は
よ く 一致 し た 。 相互作用 力 は水中 の イ オ ン 強度， pH に影響 さ れ， プ ロ ー ブ と 試料平板間 の 距離が小 さ い 場 合
に は ， 各表面の吸着分子層 に影響 さ れた 。 付着力 は ， 接触時間 に 影響 さ れた 。
ア ミ ド リ ン酸類お よ び 卜 リ ア ジ ン化合物類の熱分析化学的研究
坂 田
健
リ ン ー 窒素結合 を 持つ リ ン 化合物 の難燃作用 を検討す る た め に ， 7 種の ア ミ ド リ ン 酸類 の 熱分析 を 行 い ，
熱分解残留 物 お よ び揮発性生成物 を 同 定す る こ と に よ り 熱分解過程 を 明 ら か に し た 。 ま た ， 6 種 の ヒ ド ロ キ
シ ア ル キ ル メ ラ ミ ン に つ い て 熱分析 を 行い ， 置換基の種類， 置換数の違い に よ る 熱的挙動 の 変化 に つ い て 考
察 し た 。 そ の結果， 水酸基が存在す る こ と に よ り 熱的 に安定な縮合生成物 を 生成 し ， ま た 3 置換体で は ト リ
ア ジ ン 環の 開 裂が生 じ て い る と 予想 さ れ た 。
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表面修飾に よ る ガ ス セ ン サ ー の開発
山 崎 智 美
脂質膜 に対す る 匂 い ガス の化学的親和性 を 利用 し た ガス セ ン サ ー の 開 発 を 目 的 と し ， 水 晶 振動子上 に 脂 質
膜 を 修飾 し た 。 ま た ， 液相法で作製 し た酸化物半導体は炭化水素 ガス が吸着 し ， 半導体抵抗が変化 す る こ と
を 利用 す る ガス セ ン サ ー 素子 を 試作 し た 。 こ れ ら セ ン サ ー 性能 に つ い て検討 し た結果， 前者では 4 種類のハ ー
ブド匂 い の パ タ ー ン 認識が可能であ る こ と を ， ま た ， 後者の半導体素子で は 炭化水素 に 対 し 定量性 を 示 す こ と
を 明 ら か に し た 。
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〔 化学生物工学専攻 〕
新規共沈剤 リ ン酸 イ ッ ト リ ウ ム を 用 い る 微量元素 の分離濃縮法の 開発 と
そ の原子 ス ペ ク ト ル分析へ の応用
荒 木 安 子
リ ン 酸 イ ッ ト リ ウ ム は微量 の 鉄， 鉛， ビ ス マ ス 及 び、希土類元素 を pH2. 5 か ら 7 の 広 い 範 囲 で 定量 的 に 共沈
可 能 で あ る 一方， 低pHで、 は他の元素 を ほ と ん ど捕集 し な い 選択性 を 有す る 沈殿で あ る こ と を 認め た 。 こ の リ
ン 酸 イ ッ ト リ ウ ム を 用 い て 環境水 中 の 鉛あ る い は 金属塩化物 中 の不純物 と し て の鉄， 鉛及 び ピ ス マ ス を pH 3
付近 で共沈 さ せ， 酸 に 溶解後 フ レ ー ム 原子吸光法あ る い は ICP 発光分析法に よ り 定量す る た めの検討 を行っ
た と こ ろ ， 良好 な 結果 を 得 た 。
2 ，  2 '  - ピ フ ェ ニ リ レ ン・ フ ェ ニ ル チ ア ザ イ ン の合成 と 反応性
伊 東 晶 子
現在 ま で に 環状骨格 に チ ア ジ ル基 ( -S = N ) を 有す る よ う な 環状チ ア ザ イ ン は 未 だ単離 さ れて い な い た め ，
そ の よ う な 複素環化合物 の構造， 物性及 び反応性 に つ い て大変興味が も た れ る 。 そ こ で 本修士論文 で は ， ジ
ベ ン ゾチ オ フ ェ ン 骨格 を 有す る 2 . 2 ' ー ピ フ ェ ニ リ レ ン ー フ ェ ニ ル チ ア ザ イ ン の 合成 に 初 め て 成 功 し ， そ の 構
造 を X 線結晶構造解析 に よ り 明 ら か に し た 。 ま た 得 ら れた化合物 の い く つ か の 反応 性 に つ い て も 興 味 あ る
知見が得 ら れた 。
The genet i c  sw i tch  of Lαctobαcillu8 plantarum phage ø g 1 e  
大久保 真 吾
牧草 よ り 単離 し た乳酸菌 Lαctobacillus plantαrum Gle を 宿 主 と す る テ ン ベ レ ー ト フ ァ ー ジ � gle の ラ
イ フ サ イ ク ル を 調節 す る プ ロ モ ー タ ー 及 び転写調節 タ ン パ ク 質 Cpg の 機 能 と 特性 を in vivo， in vitro の 実
験 よ り 調 べ た 。 そ の 結 果 . Cpg タ ン パ ク 質 が プ ロ モ ー タ ー PR • PL の リ プ レ ッ サ ー で あ り ， 二 量 体 で
GATAC-box ( オ ベ レ ー タ ー ) に 結合 し ， 各 オ ペ レ ー タ ー への結合選択性が ラ イ フ サ イ ク ル の 調 節 に 関 与 す
る こ と が示唆 さ れた 。
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W i  I l gerodt- K i n d l e r 反応 を 用 い た ポ リ チ オ ア ミ ドの新規合成法の 開発
河 合 自 立
Willgerodt-Kindler 反応 は ， ア ル デ ヒ ド及 びケ ト ン と ， ア ミ ン ， イ オ ウ か ら チ オ ア ミ ド を 合成 す る 反応
と し て 古 く か ら 知 ら れて い る 。 そ こ で本研究では， こ の 反応 を 高分子生成反応 に応用 し ， ポ リ チ オ ア ミ ド の
新規合成法 に つ い て検討 し た 。 そ の結果， モ ノ マ ー に対 し て イ オ ウ ( S 8 )  0 .3125 当量添加， DMAc 溶媒 中 で
1 150C ， 6 時 間 撹排す る こ と で 目 的 の ポ リ マ ー を 得 る こ と がで き た 。 ま た ， 様々 な重合結果か ら 反応 メ カ ニ ズ
ム を 提案 し た 。
「細胞機能 を 利用 し た 色素生産 と そ の過程に 関 す る 研究J
斉 藤 智 也
古来， 紫色素 は貴重 な色素で薬効 を 持つ も の も あ る 。 土壌中 よ り 分離 し た バ ク テ リ ア の 一種パ シ ラ ス セ レ
ウ ス の機能解析の一環 と し て 種々 の基質 に対す る 1 ー ナ フ ト ー ル の資化性 を 調べ る 内 ， 鮮 や か な 紫色 素 を
反応系 内 に 蓄積す る こ と を 見い だ し た 。 こ の 菌体特性資化条件 よ り ， 最適条件300C48時間 ， pH 8 を 設定 し ，
収率 2 % で色素 を 単離 し た 。 各種ス ペ ク ト ル の分析 に よ り こ の 紫色素 は 1 ー ナ フ ト ー ル の 酸化二量体 と 推
定 さ れ た 。
S， Sー ジ フ ェ ニ ル-8-ー メ チ ル チ ア ザ イ ン を 用 い た
新規イ ミ ノ ス ルホ ニ ウ ム イ リ ドの合成 と そ の反応性
鈴 木 徹 也
ス ル ホ ニ ウ ム イ リ ド は ， 増炭反応、 を 可 能 に す る 有機合成試薬 と し て有効 に 用 い ら れて き た 。 し か し な が ら ，
硫黄 ー 窒素二重結合 を 有す る ス ル ホ ニ ウ ム イ リ ド は ， 未だ合成例がな い 。 最近， 私 は8， Nー ジ メ チ ル - 8， 8
- ジ フ ェ ニ ル イ ミ ノ ス ル ホ ニ ウ ム 塩( 1 ) と 水素化ナ ト リ ウ ム と を THF 中 ， O OC で 反応 さ せ る こ と に よ り ， 新
規 イ ミ ノ ス ル ホ ニ ウ ム メ チ リ ド 2 の合成 に成功 し た 。 さ ら に化合物 2 と 各種親電子剤 と を 反応 さ せ た 結果 ，
興味の あ る 知見が得 ら れた 。
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酸化チ タ ン を 用 い る 気相光触媒分解 プ ロ セ ス の反応工学的研究
高 崎 純 司
酸化チ タ ン 光触媒粒子 を 用 い た気相 プ ロ セ ス 構築の た め の基礎的段階 と し て ， 種々 の 活性炭 を 担体 と し て
用 い た 酸化チ タ ン 光触媒 に よ る 気相分解 を 調べ， 光触媒活性 に 及 ぼす担体の影響 を 検討 し た 。 分解反応物 に
は ， ア ン モ ニ ア と ト リ ク ロ ロ エチ レ ン を 取 り 上げた 。 光触媒で は ， 光強度が反応速度定数 に 影響す る の で ，
こ の 点 を 考慮 し て 光強度 と 距離の 関係が Lambert-Beer の 式 に 従 う と し て 反応 モ デル を構築 し ， モ デ ル の 妥
当 性 を 速度定数の触媒量依存性に 関 す る 実験結果 に よ り 検証 し た 。
ポ リ オ ク チ ル チ オ フ ェ ン フ ィ ルム を 用 い る フ ェ ノ ー ルの光触媒分解 :
Fe 2 +イ オ ン に よ る 促進効果 と 分解機構
土 川 博 之
こ れ ま で， π 共役高分子 を 用 い た環境汚染物 質の光触媒分解 に 関 し て は報告 さ れて い な い 。 そ こ で ， ポ リ
( 3 ー オ ク チ ル チ オ フ ェ ン - 2 ， 5 ー ジ イ ル ) ( P O T h ) フ ィ ル ム を 用 い て フ ェ ノ ー ルのう協虫媒分解を行っ た 。
そ の結果， フ ェ ノ ー ル は P O T h に よ っ て可視光光触媒分解 さ れ， Fe 2 +の添加 に よ っ て 光触媒分解速 度 が増
加 さ れ る こ と が分か つ た 。 活性酸素種の生成径路及 び分解径路 を 示 し た 。
Stud i es o n  the Syntheses a nd Photochem ica l  Behav iors of Th ia nth rene Su l f i l i m i ne Oer i vatives 
藤 田 智 之
機能分子 と し て 考 え ら れ る チ ア ン ト レ ン ス ル フ ィ ル イ ミ ン の光反応 を ， 400W高圧水銀灯照射 下 ， パ イ
レ ッ ク ス ガ ラ ス 管 中 ， ア ル ゴ ン 雰囲気下， 室温に て行 っ た と こ ろ ， S - N 結合間裂が生 じ ， 脱 イ ミ ノ 化 し た
化合物が得 ら れた 。 さ ら に チ ア ン ト レ ン N ー ト シ ルス ル フ ィ ル イ ミ ン 誘導体の光反応 を ジ フ ェ ニ ル ス ル フ イ
ド ま た は シ ク ロ オ ク テ ン な どの オ レ フ ィ ン 存在下 に お い て検討 し た と こ ろ ， ジ フ ェ ニ ル N ー ト シ ル ス ル フ ィ
ル イ ミ ン ， ア ジ リ ジ ン 誘導体がそ れぞれ比較的高収率で得 ら れた 。
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超 深 度 脱 硫 触 媒 の 開 発
藤 巻 貴 住
穏和 な 条件での石炭の接触水素化液化 に お い て ， Ammonium tetrathiomolybdate ( ATTM) を 硫化 Mo
触媒の前駆体 と し て 用 い た際， 少量の水 を 加 え る と 著 し く 石炭の液化率が高 ま る こ と が発見 さ れた 。 本研究
で は ， 軽油の超深度脱硫で蓄積 し て く る と 考 え ら れる ， ジベ ン ゾチ オ フ ェ ン ， 4， 6-ジメ チ ルジエ ン ゾチ オ フ ェ
ン を 軽油 中 の硫黄 モ デル化合物 と し て用 い ， 上述の ATTM と 水か ら 生成す る 硫化 Mo 触媒の水素 化脱硫活
性 を 調べ， 軽油の新規超深度脱硫用触媒の開発研究 に つ い て述べた も の であ る 。
M utat iona l a na l ys is  of prote i n Lys encoded by Lac如何cillU3 Plan加rum phage ; g 1 e  
舟 渡 達 也
乳酸菌 フ ァ ー ジ Ø gle の 溶菌蛋 白 質 Lys のN末78 ア ミ ノ 酸 ( Lys78) は ， 2 つ の 機能 ド メ イ ン を 持つ と 推
測 さ れ， 単独で大腸菌 の濁度低下 を 引 き 起 こ す 。 こ の Lys 78 の構造 と 機能 を 解 明 す る た め に ， 種 々 の 変異
体の解析 を 行 っ た 。 そ の結果， N 末 ド メ イ ン は濁度低下能 に重要 な役割 を 果 し ， シ グ ナ ル ペ プチ ド様の 機 能
を 持つ可能性が示唆 さ れた 。 ま た ， 推定 さ れて き たDEモ チ ー フ が Lys78 で は ， 意味 を 持 た な い可 能性が生
じ た 。
Pd錯体触媒 を 用 い た C・N ク ロ ス カ ッ プ リ ン グ反応に よ る 複数の ア ゾベ ン ゼ ン を 持つ
ア モ ル フ ァ ス 分子の合成 と フ ォ ト ク 口 ミ ズム
本 間
晃
最近， 安定な ア モ ル フ ァ ス 状態 を 持つ低分子化合物の研究が進んでい る 。 本研究で は 複 数 の ア ゾベ ン ゼ ン
基 を 持つ新規の starburst 型 ア モ ル フ ァ ス 分子 を Pd 錯体触媒 を 用 い た C-N ク ロ ス カ ッ プ リ ン グ反応 に よ っ
て合成 し た 。 こ れ ら の分子 は溶液中 で も 薄膜で も フ ォ ト ク ロ ミ ズ ム を 示 し た 。 ま た ， 室温以上 の ガ ラ ス 転移
点 を 示 し ， 安定な ア モ ル フ ァ ス 状態 を 持つ こ と も 確認 し た 。 本研究で は こ の分子の異性化の活性化エネ ルギー
や 反応速度論的 な検討 に つ い て も 行 っ て い る 。
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Sー ス ルホ キ シ イ ミ ノ .及び$ス ルホ ン ジ イ ミ ノ ・ チ ア ザ イ ン類の合成 と そ の反応性
三 由
伸
本修士論文で は ， ス ル ホ キ シ イ ミ ン ， ス ル ホ ン ジ イ ミ ン と フ ル オ ロ チ ア ザイ ン と を 反応 さ せ ， s- ス ル ホ キ
シ イ ミ ノ ー 1 ， Sー ス ル ホ ン ジ イ ミ ノ チ ア ザ イ ン 2 の合成 に つ い て 述べ た 。 さ ら に チ ア ザ イ ン 1 ， 2 を そ れぞれ
過塩素酸で処理す る こ と に よ り Sー ス ル ホ キ シ イ ミ ノ ー 3 ， Sー ス ル ホ ン ジ イ ミ ノ イ ミ ノ ス ル ホ ニ ウ ム 過塩素
酸塩 4 を 合成 し ， そ れ ら の X 線構造解析 に 成功 し た 。 ま た ， カ チ オ ン 種 3 ， 4 の 電子構 造 を 明 ら か に す る た
め ab initio 計算 を 行 っ た 。
高分子電解質ゲル に よ る 金属 イ オ ン の 吸着 ・ 脱着平衡
横 山 尚 子
高 分子電解 質 ゲル と し て ポ リ ア ク リ ル酸ナ ト リ ウ ム ゲル を 使用 し て ， 金属 イ オ ン の 吸着 平 衡 お よ び既 吸着
金属 イ オ ン の 脱着平衡 に つ い て検討 し た 。 そ の 結果， ゲル 中 の 固 定 カ ル ポキ シ ル基が化学量論 的 に 金属 イ オ
ン の 電荷 数 に 応 じ て 金属錯体 を 形成す る 吸着機構 は理論的 に解明 で き ， こ れ に 基づ く 計算値 と 実測 値 は 良好
な 相 関 を 示 し た 。 さ ら に ， ゲ ル か ら の既吸着金属 イ オ ン の脱着機構 を 化学平衡論的 に 明 ら か に す る と と も に ，
脱着等温線 に つ い て も 定量 的 に 解析 し た 。
蛍光性両親媒性 β 構造ペ プチ ドの合成 と 水中友ぴ指質膜中 で の挙動
堤 威 彦
以前 よ り 当研究室で合成 し 安定性 を 検討 し た 非天然蛍光 プ ロ ー プの Fla・Adp-OH を ， 親水性残基 と 疎水性
残基 を 交互 に 配列 し た 8 残基の両親媒性 F 構造モ デルペ プチ ド の N 末端 に ラ ベ ル化 し た ， 蛍光性 ・ 両親媒性
β 構造モ デルペ プチ ド を 新規 に 合成 し ， ( l )Fla-Adp-OH が Fmoc 固 相合成法で利用 可 能 か ど う か に つ い て ，
お よ び'(2 )蛍光性 ・ 両親媒性 F 構造モ デルペ プチ ド の水溶液 中 お よ び脂質膜 中 で の挙動 を ， 円 二 色 性 ス ベ ク ト
ル と 蛍光ス ペ ク ト ル か ら 検討 し た 。
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Photocata l yt i c  deg radat ion of organophosphorus pest i c ides i n  aqueous T i 0 2  suspens ion 
Li Fan 
Pseudo first order kinetics with respect to all kinetics parameters was observed. Adsorption 
properties of the pesticide concentration， partial pressure of oxygen were also experimentally 
measured and well fitted with Langmuirequation characterizing heterogeneous reaction. The 
photocatalytic process appears to be a “ soft " method requiring ambient temperatures and 
pressures . 
On the basis of the analytical and kinetic results， a degradation scheme can be proposed 
which accounts for the 4 simultaneous reaction of the target molecule. The path destruction 
from the side chain was expected to be the main pathway for the photocatalytic degradation of 
organophosphorus pesticides . This suggested that H-abstraction predominated in the reaction. 
R h錯体触媒 を 用 い る ビ ス サ リ チルアルデ ヒ ド と ジ イ ン類の重付加反応
に よ る 新規反応性ポ リ ケ ト ン類の合成 と 高分子反応
松 原 政 治
Rh錯体触媒 を 用 い た 5 ， 5 ' -methylene-bis-salicylaldehyde と ジ イ ン 類 と の ヒ ド ロ ア シ ル化反応 に よ り ，
ヒ ド ロ キ シ 基や exo- メ チ レ ン 型二重結合 と い っ た 反応性基 を 有 す る 新規反応性ポ リ ケ ト ン を 得 る こ と がで き
た 。 本反応 で は ， 競争的 に起 こ る Markovnikov 付加 と anti -Mar kovnikov 付加 に よ り ， 2 種類 の ユ ニ ッ ト
か ら な る ポ リ マ ー が得 ら れた 。 1 ， 7 ・octadiyne を 用 い る と そ れぞれのユニ ッ ト が ほ ぼ 1 : 1 の 割 合 で存在
し て い る こ と が確認で き た 。 ま た ， 得 ら れた ポ リ ケ ト ン を 用 い た側鎖での 高分子反応 も 行 っ た 。
- 87 -
〔システム生産工学専攻 〕
Study on  Ca l c u l at i on  for Ha r mon i c  Cu rrents i n  AC/DC Converter  Systems 
u nder U n ba la nced Cond i t i ons 
孫
志 方
This paper proposes a new analytical method for calculating the harmonic currents generated 
in both AC and DC sides of converter systems ， which are operated under unbalanced conditions . 
The proposed method is based on the frequency domain method and rectifier switching function. 
All the calculations can be conducted only by algebraic calculation with high accuracy. In addi­
tion， this paper proposes a method for minimizing the DC distortion replacing the DC filters . 
The validity of the proposed method is demonstrated by comparison to the results of time simu­
lation method in various cases . 
濃霧中 に お け る 光源色及び物体色の視認特性 に 関 す る 研究
高 松 衛
我々 人 間 の 自 の視認特性は ， 様々 な 視環境条件下 に お い て著 し く 変化す る 。 本論文 に お い て は ， 視環境条
件 と し て濃霧 を 想定 し ， 光源色及 び物体色 の視認特性 に つ い て心理物理学的手法 を 用 い て 定量 的 に測定 し た 。
実験の結果， 濃霧 中 に お い て は黄色系統の色相 の視認性が高 く ， 逆に青系統の色相 の視認性 は 低 い と い う 結
果が得 ら れた 。 こ れ ら の 実験結果 は ， 実用 面 を も 含め て 濃霧 中 に お け る 視認特性 を 考 え る 上 で極 め て 有 効
な 基礎的 な デー タ を 提供す る も の と 確信す る 。
Deve l opment a nd App l i cat ion of Sym metr i ca l  PWMAC Chopper  
Vo l tage Converters 
Nabil Abd EI-Latif Ahmed 
This paper proposes a new configuration of symmetrical pulse width modulation ( PWM) AC 
chopper voltage converter for single-phase systems. The proposed converter is more economic 
owing to a smaller number of controlled switches and less switching losses . The second part of 
the paper presents the first attempt to use the PWM AC chopper converter for the application 
of speed control of single-phase induction motor. To correlate the measurements with theory， 
experimental prototypes are proposed and the developed analysis and simulation results are ex­
perimentally verified. 
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Magneto-hydrodynamic and Relativistic Hydrodynamic 
Simulations for Astrophysical Plasmas 
Hui-Min Zhang 
Two important problems in astrophysics are investigated by usmg hydrodynamic and 
megneto-hydrodynamic simulations. One is explosion mechanism of solar flare triggered by cur­
rent loop-loop and loop--plasmoid interactions. The other one is calculational relativistic hydro­











梶 岡 孝 則
大量合成可能なアセチルシクロヘプタトリエンを出発原料とし， Nazarov環化を鍵段階とした短段階かっ
簡便な未知の母体及び 5員環に置換基を持つテトラヒドロアズレノン類の合成法を確立した。 また， 得られ
た3-アリールアズレノンを用いたl一アリール及び1， 3ージアリールアズレン類の簡便な合成法も確立




坂 本 佳 紀
本研究論文は， 電子ビーム合金化法で銅やニッケル等の第3元素を添加して部分改質処理を施した5000番
系AI-Mg合金に関して， 改質部の引張特性や耐摩耗性， 基材境界部の強度特性および耐食性についての機
能評価を行い， 軽量高機能化部品用材料としての適応性について検討した。論文は8章から 構成され， 第1
章は緒論， 2 -3章では各種AI-Mg合金への適用性について， 4 -5章では5052合金を基材とした場合の
最適添加量について， 6-7章では耐食性の劣化機構と， その改善方法について， 第8章は結論である。
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Nitration of pyrene Adsorbed on Silica Particles by Nitrogen Oioxide under 

















Synthesis of Several Oxidized Sterols Bearing a Linker and 
Theire Modification to Proteins as the Utilization to the Monoclonal Antibodies 
金 嫡 住(Byung Ju Kim) 
A major cause of atherosclerotic lesions in the arterial wall of human being would be choles­
terol and cholesteryl ester. Recently， one of the undeniable cause of the circulatory disease such 
as atherosclerosis， hypertension and myocardial infraction (MI) would be low density lipopro­
tein (LDL)-cholesterol and its oxidized products， which was reported to induce a fatal coronary 
heart disease (CHD) in industrialized countries. 
Thus， we decided to investigate the physiological feature of cholesterol， fatty sterols， LDL， 
particularly， their oxidized cholesterol. And， for the purpose of reaching the aim， 1 has been 
successfully synthesized several sterols bound to a heterofunctional cross linker and modified to 
KLH (Keyhole Limpet Hemocyanin) or serum albumin as artificial sources of antigen for 
lmmuno・diagnostic and therapeutical application to the arterial diseases. This dissertation is de­
scribed the synthetic route and new synthetic methodology that are utilized to the preparation 




CexLal-xPdSn (0豆x豆1)において， 広い温度範囲の帯磁率， 比熱， 電気抵抗， 熱電能の温度依存性
の測定を行い. RKKY相互作用と近藤効果の競合状態を調べたo 3He_ 4He希釈冷凍機を用いた極低温熱電
能の測定系を新たに開発し. CexLal-xPdSn 及び関連物質の熱電能測定をO. 2Kまで、の極低温領域で、行った。




Simulation of Magnetic Field Generation during 
the Collision of Counter-streaming Plasmas 
梶 村 好 宏
二次元の相対論的粒子コードを用い， パルサー近傍， 活動銀河核等に見られるプラズマ， あるいは核融合
プラズマ中での， 相反して流 れる粒子群の衝突現象をシミュレーションした。 不安定性により， 運動エネル





古 瀬 正 浩
視覚神経系の初期過程における色彩情報処理機構並びに明度情報の時間処理機構を探る目的で， それぞれ
スベクトル光とフリッカー光を用いて， 実験動物網膜を電気生理学的に調べた結果， 基礎となる神経団路及






Spindt型回転斜方蒸着法を用いて FEA の作製実験を行った。 ポテンシャル解析やFowler-N ordheim式
による電流特性計算等を行った。 解析に用いるチップのエリアモデルを提案し， 計算精度を高める広義的な
因子?を定義することにより妥当な計算結果を得た。 FEAデバイスのチップ高さによる電気特性の変化につ
いて検討し， “Depletion mode" デバイスを提案し， 実験と良い一致が見られた。 さらに， 有機EL発光
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